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III .. Portugal  has  an  ancient  and  strong cultural  heritage  with 
many  significant  libraries created  in  the  convents  and  in 
the  former  universities,  dated  from  the  14th  century. 
The  fir~t,  sa called public  library  was  created  in  1796,  and 
in  the  19th  century  libraries were  opened  in  the  most  impor-
tant  towns. 
During  the  19th  and  20th  centuries,  however,  the  industrial 
and  scientific revolution  was  not  accompained  by  a  modern  e-
ducational  policy,  and  most  of  the  libraries created  up  to 
about  ten  years  age  have  not  fcllowed  any  particular  plan  or 
criteria,  as  can  be  seen  from  the  inappropriate  technical 
operations  and  the  lack  of  an  interlending system  and  of  a 
national  union  catalogue. 
Government  as  a  whole,  and  most  of  the  individual  decision-
-makers  in  both  public  and  private  sector,  have 
not  yet  realized  how  important  information  is  for  the 
development  process.  This  leads  to  a  real  waste  of 
resources,  inefficient  methods  of  work,  the existence of  di-
fferent  bodies  with  the  sarne  objectives and  performing  the 
sarne  tasks,  and  a  lack  of  coordination  or  even  cooperation 
amcng  similar  institutions. 
Portugal  needs  to  organize  its  information  structures, 
implement  a  national  and  regional  information  policy  and 
process  its own  information  in  order  to make  it  available 
both  inside  and  outside the country,  as it is the case  of 
the  information  on  African  problems  useful,  not  only for  the 
Portuguesa  speaking  Africa  Countries,  but  alsa for  every 
ccuntry  studying  these subjects or  negociating  with  those 
people. 
Some  recent  measures  taken  by  the  government  may  indicate 
that  Portugal  will  soon  enter  a  new  information  era.  These 
include  the  opening  of  a  public  data  transmission  network 
<TELEPAC>,  the creation  of  a  Committee  to promete  new  infor-
mation  technologies,  the creation  of  computer  centres  for 
young  people  in  some  schools  and  in  every district  capital, 
and  the very recent  announcement  of  the allocation  of  a  con-
siderable  amount  for  the creation  of  a  network  of  public li-
brariesh 
Libraries reviewed  in  a  total  of  556  are classified  in  five 
groups,  as  follows= 
*  1  National  library 
* 167  University Libraries  * 103  Public  Libraries  * 195  Special  Libraries  in  the Central  Government  *  90  Special  Libraries in  Enterprises  and  other  Private Or-
ganizations 
Most  of  the  Portuguese Libraries have  not  large collections 
v and  materiais other  than  bcoks  and  periodicals are rare. 
* The  biggest  collections  is in  the  National  Library  with 
two  million  volumes  and  about  forty  thousand titles of  pe-
riodicals. 
* 36%  of  University Libraries have  less than  one  thousand 
volumes  and  67%  have  less than  100 titles of  periodicals. 
* Public  libraries 
and  89%  have  less 
have  in  average  more  than  10,000 
than  100 titles of  periodicals. 
books 
* Most  special  libraries have  less than  5,000 books  and  less 
than  100 titles of  periodicals. 
Among  the technologies  of  information,  computer  applications 
are the only  ones  deserving  to be  mentioned. 
Special  Libraries  groups  include  the  most  significant 
applications  and  the  Public  Libraries sector  has  not  yet 
used  this technology. 
The  National  Library  has  not  a  computorized  catalogue, 
although  they  have  a  project. 
University  Libraries  situation  is  also  very  poor  and 
projects are  very  insignificant,  apart  from  one  developed  in 
the  University  of  Coimbra  to create  a  bibliographic  data 
base  to  help  the development  of  the central  region  of  the 
country. 
ln  Portugal  there is no  information  policy  in  what  concerns 
cooperative  systems,  library  networks  and  shared  use  of 
common  resources.  So,  the existing cooperative experiences 
are isolate initiatives of  some  libraries or  parent  organi-
zations  and  most  of  them  did  not  succeed. 
The  most  significant experience  in this area is the creation 
of  a  data base  with  the periodicals existing  in  Portuguese 
Libraries  based  on  the  Information  Service of  the  National 
Institute for  Scientific Research. 
The  projects deserving  to be  mentioned  are: 
* 
* 
the  national  bibliographic data  base 
Library  with  the collaboration of  some 
ries. 
in  the  National 
university libra-
the  bibliographic  data base  in the University of 
to  help  the regional  development  in  the centre 
country. 
Coimbra 
of  the 
There  are  also  some 
international  systems, 
tion,  like: 
experiences  of  collaboration  with 
for  the  input  of  Portuguese  informa-
VI * AGRIS  - Agricultura}  Information  System 
* ASFIS  - Aquatic  Science  and  Fishery  Information  System 
* ECODOC  - Economy  of  Energy  Information  System 
* EUDISED  - European  Documentation  and  Information  System  on 
Education 
* INPADOC  - International  Patents  Information  System 
Library  market  in  Portugal  is not  big  enough  to attract 
commercial  suppliers of  software,  hardware  or  even  furniture 
dedicated  to this sector. 
There  are  not  book  or  subscriptions suppliers in  Portugal, 
so  librarians use  the  local  bookshops  or  the  international 
servj. ces. 
According  to the Portuguese  Association  of  Publishers  and 
Booksellers,  2,600 titles were  published  in  1985. 
There  are  nct  many  translations of  technical  and  scientific 
literature  so  libraries include  books  of  the  best  known 
publishers. 
The::~  "Instituto Nacir.Jnal  da  Qualidade"  officic:\1  body  in  char··-
ge  of  the national  standards  has  a  Technical  Group  studying 
and  preparing  library standards,  most  of  them  translated  and 
adapted  from  those  of  ISO" 
The  Portuguese  Cataloguing  Rules  were  published  in  1984, 
fallowing  the  international  standards  - AACR2. 
UDC  for  the public  libraries and  some  sectorial  thesauri  in 
special  libraries are the  most  used  indexing  languages" 
There  is not  a  national  MARC  version  and  most  of  the formats 
used  in  computer  applications are  not  compatible  and  they  do 
not  follow  the  international  standards. 
It  is  impossible  to present reliable  financial  data  on 
libraries,  including  current  expenses  or  investment  in  new 
technol  oq:i. es. 
The  National  Statistics Institute does  not  cover  every  type 
of  libraries and  the  questionaires sent  do  not  include  the 
proper- item" 
Public  libraries depend  from  local  authorities and  they  have 
not  their  own  budgets  or  accounting"  In  most  cases  library 
expenses are aggregated  with  other cultural  data. 
Special  libraries depend  on  their parent  organizations,  and 
once  again  one  can  not  get  figures  on  financial  aspects, 
VII since they are aggregated  with  other  items. 
So,  getting correct  financial  data  in  these  circunstances, 
would  mean  to prepare  a  complete  survey  with  that objective, 
what  was  not  considered  in  the methodology  proposed  in  the 
LIB-2  contract. 
Anyway,  we  decide to analyse the General  National  Budget  as 
well  as  the options  of  the National  Plan  for  1986  published 
in  the  Official  Journal  in  arder  to  get  some  financial 
resources allocated  to library development  projects. 
The  project  devoted  to the creation  of  a  data  base  in  the 
University of  Coimbra  intending  to support  the  regional  de-
velopment  in  the  centre  cf  the  co~ntry,  forcasts  an 
investment  of  100  million  escudos  in  the first three years. 
Government  allocated recently an  amount  of  400  millions  es-
cudos  for  the development  of  a  network  of  municipal  public 
libraries. 
ln  the  options  of  the National  Plan  for  1986  one  can  read 
the  announcement  of  some  measures,  like: 
* introduction  of  new  technologies  in  schools; 
* development  of  scientific and  technical  information  servi-
ces; 
* promotion  of  reading  and  publishing; 
* creation  of  a  network  of  public  libraries; 
* development  of  new  information  technologies  in  communica-
tions system. 
Apart  from  the creation  of  a  public  libraries network  we  can 
not  say  the other  measures  announced  may  be  considered  as 
lines of  a  national  information  policy. 
The  apparent  high  number  of  libraries  (556)  in  no  way 
corresponds to  a  concern  of  reading  or  being  informed.  It 
only  reveals  the  need  for  demonstrating  that possibility. 
In  what  concerns  special  libraries,  the  results allow to 
draw  a  poor  picture that  can  be  extrapolated to the  industry 
sector" 
In  fact,  one  finds  in  every  industrialized country  heavy  and 
generalized  usage  of  information  systems  and  services 
capable  of  satisfying  the  needs  of  information  of  the 
country,  in  particular,  of  the  industry. 
In  Portugal,  the  access to online  information  retrieval 
services  remains  sporadic  as it is shown  by  the average  of 
VIII 30th  connect  hours  per  month.  This.  in  spite of  promotional 
activities of  these services  in  seminars~  during  scientific 
and  industrial  meetings  and  conferences,  in  articles 
published  in  newspapers,  courses  given  to  students  in 
technological  faculties,  announcements  made  in  scientific 
periodicals,  etc. 
The  high  cost  of  those services for  a  country  with  economic 
difficulties  has  been  presented  as  the  reason  for  this 
situation but  it can  not  be  considered  the  only  one.  In 
fact,  the  sarne  conditions  do  not  prevent  the  massive 
acquisition  of  computer  equipment  which  is not  allways fully 
rentable. 
Evidence  should  be  made  that  the  proliferation  of 
microcomputers  has  had  a  positive  contribution  to  the 
development  of  applications  in  the field  of  documentation 
that otherwise  would  not  had  happenned.  This  is the case  of 
many  of  the projects mentioned.  The  exiguity of  most  libra-
ries  and  the  few  services  provided  by  them  create  a 
reluctant  environment  to  investment  in  this area.  On  the 
other  hand,  the fact  that  most  professionals  have  humanistic 
background  and  a  natural  adversity  to  computers  has 
contributed  to the  slow  progress  of  computer  applications  in 
librariesa  The  environment  created  around  NTis  and  the  many 
courses  organized,  specially  by  BAD,  on  computer 
applications to libraries and  to change  this situation.  But, 
once  more  it  is  the  initiative  cf  professionals  that 
operates the change. 
Cooperation  with  other  countries,  namely  with  France  and  the 
United  Kingdom,  in  the field  of  documentation,  has existed 
since  long  age  specially on  trainning  and  education.  This 
has  contributed to  keep  prafessionals  aware  of  what  is going 
on  in  other  European  countries  and  in  the  United  States. 
Nevertheless,  the  poor  scientific and  technical  literature 
published  in  Portugal  has  as  a  result  that  we  only  find 
Portuguese contributions to  information  systems  belonging  to 
international  organizations  where  countries have  all  the 
sarne  status. 
The  development  of  our  country  does  not  make  an  attractive 
partner  to developped  countries unless cooperations  brings 
to  them  substantial  financial  benefits.  This  fact  could 
nevertheless  be  advantageous  if  our  benefits  if  a 
significant contribute to our  development. 
There  are several  areas  where  increased  cooperation  within  a 
European/Community  framework  would  be  beneficial.  In  fact, 
one  of  the biggest  prablems  in  the country  is the  lack  of 
organized  data describing  the ditferent areas of  activities. 
Thus.  it  is of  prior  interest to create mechanisms  of  data 
coll~ction  and  organization  in  order  to provide  access  to 
public  or  private,  national  or  foreign  organizations.  Not 
all  have  the  same  interest for  users outside the country but 
IX they  may  play  an  important  role  in  terms  of  impact  inside 
the  country.  These  are: 
* the computerization  of  the National  Library  in  particular 
in  what  concerns  the  edition  of  the National  bibliography 
bulletin  that  is not  being  published  for  several  years. 
The  development  of  a  network  linking  European  National 
Libraries  would  contribute to reach  the  aimed  universal 
bibliographic  control; 
* construction  of  a  data  base covering  Portuguese  literature 
in  the field  of  science and  technology  could  make  easier 
contacts with  researchers from  other  countries  looking  for 
partners  to postulate to plurinational  projects.  This~ 
apart  from  the benefit  of  making  known  the Portuguesa  work 
in this field; 
* many  departments  of  the  central  and  regional 
administration  produce  a  good  deal  of  grey  literature 
containing  economic  and  social  studies and  reparts  about 
the country  and  abaut  our  ex-colcnies.  A  database covering 
this grey  literature presents  an  interest  to national  as 
well  as to foreign  users.  A  project exists but  lacks of 
convenient  support; 
* the  legislation has  been  subjected  to severa!  projects  of 
computerization  but  no  one  has  become  operational; 
* in  the  field  of  press it is not  known  any  project  of 
computerization.  Because  of  the  impact it would  have  in 
every field this could  also be  an  interesting  development" 
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2 Num  pais  como  Portugal  onde  não  tem  sido  dada  a  devida 
importância  ao  papel  da  informa~ão  no  desenvolvimento 
cultural,  cientifico,  econõmico,  tecnol6gico  e  social,  foi 
particularmente  dificil reunir o  material  indispensàvel  â 
realizaQão  do  presente relatorio. 
A  recolha  do material  disperso  obedeceu  a  um  trabalho 
sistemàtico  de  contactos  pessoais  com  entidades  que 
sabiamos  possuirem  dados  para  utiliza~ão interna.  Assim 
foram  localizados  vàrios inquéritos  a  diferentes tipos  de 
bibliotecas que  nos  foram facultados  para anàlise. 
Para  a  elaboraQão  do  presente relatorio,  recorremos  portanto 
a  dados  estatisticos,  material bibliogràfico formal  ou  não  e 
ainda  a  contactos pessoais  e  institucionais. 
A nivel eatatiatioo pode afirmar-se que  não existe uma  fonte 
segura,  visto que  o  Instituto Nacional  de Estatistica,  orga-
nismo  encarregado da recolha e  divulgaQão das  estatisticas 
nacionais  dos  diversos  sectores,  não utiliza um  universo su-
ficientemente  significativo  que  cubra os vàrios  tipos  de 
bibliotecas  envolvidas  no  projecto  LIB-2.  Optàmos  por 
recorrer  a  fontes  complementares  que,  embora  utilizassem 
critérios  um  pouco  distintos,  garantiram  uma  melhor 
caracteriza~ão quantitativa do  objecto deste estudo. 
Assim,  para  além  do  Instituto  Nacional  de 
socorremo-nos  de  dados  existentes  em  diversas 
ferenciadas  no  ponto  7. 
Estatistica, 
entidades re-
Na  maioria dos  casos,  os  dados  foram  recolhidos pela equipa 
directamente  de  questionàrios  e  quadros existentes  nesses 
organismos,  sendo  posteriormente  compatibilizados  e 
interpretados.  Não  existe  portanto  nenhum  documento 
publicado  com  a  sistematiza~ão aqui  apresentada. 
Com  o  objectivo de obter  informa~ão complementar,  caracteri-
zar  os  projectos  existentes,  avaliar  o  seu  estado  de 
desenvolvimento  e  actualizar  os  dados  disponiveis, 
realizàmos  entrevistas  com  representantes das  instituiQões 
mais  significativas. 
No  tocante  ã  aplica~ão das  novas  tecnologias  de  informa~ão, 
podemos  afirmar  que  não existia nenhuma  recolha  de  dados 
anterior,  pelo  que  efectuamos  um  1nqu•rito  complementa~ 
directamente  dirigido  as  instituiQões  que  nas  fontes 
consultadas  jà figuravam  como  utilizando essas  tecnologias 
ou  estando  a  desenvolver projectos. 
Ao  longo  do  nosso trabalho foram  ainda  detectados  mais 
alguns  projectos  que  depois  de  avaliados,  passaram  a  ser 
considerados  na analise final. 
3 Recolhidos  os  documentos  e  obtida  a  necessária  informa.<;t5o 
c:ompl ementar·,  passAmos  As  fases  seguintes: 
- Sistematiza~~o e  compatibiliza~~o dos  dados 
- Apresentaç~o dos  dados  em  quadros 
- Lan~amento da  informaç~o em  fichas  de  projectos 
- Anàlise dos  resultados 
Redacç~o dos  diferentes capitulas do  relatbrio final. 
Em  ter·mos  de  apresenta~~o do  relatbrio  final,  seguimos,  o 
mais  de  perto passivei,  as  especificaç~es  constantes  do 
contrato,  tendo  em  conta  naturalmente  a  situa~~o  da 
informa<;~o em  Portugal,  muito  particularmente no  tocante  á 
aplica;ao das  novas  tecnologias ás diferentes  fun<;Oes  desem-
penhadas  pelas bibliotecas. 
Sendo  Portugal  um  pais  em  que  as  novas  tecnologias de  infor-
maç~o  come~am a  dar  os primeiros passos  e  a  ser objecto  das 
mais  diversas acçbes  por  parte das  entidades oficiais e  de 
todas  aquelas  para  as  quais  estas  tecnologias  s~o  de 
import~ncia vital,  for;oso  é  admitir  que  as bibliotecas e  os 
servi<;os  de  informa~~o n~o constituem  excep~ao aos  outros 
sectores da  vida nacional. 
Assim,  nos  capitules para  os:;  qLtais  n~o dispunhamos  de  infor-
ma~~o concreta  a  transmitir~  mercê dos factos  jà afirmados, 
apresentàmos  os  projectos  e~<istentes e  tecemos  considera~~es 
sobre  a  situaçtto vigente  e  as suas  consequências  para  o 
desenvolvimento  da  informaç~o em  Portugal. 1..  Descrit;:~o genérica  da  situat;:~o em  Portugal 
Portugal  tem  uma  longa  e  significativa  tradii~O  cultural, 
possuindo  muitas  bibliotecas  importantes criadas nos  conven-
tos  e  nas antigas universidades,  datando  a  primeira  do 
inicio de  século  XIV" 
A  primeira  biblioteca  p~bli~a foi  criada  em  1796  e  na 
primeira  metade  do  seculo  XIX,  como  consequência das  lutas 
liberais e  da  movimento  de  renova~~o de  mentalidades,  foram 
criadas  bibliotecas  nas  mais  importantes  cidades 
portuguesas. 
Por~m,  as  revoluç~es industrial  e  cientifica dos  s~culos XIX 
e  XX  n~o foram  acompanhadas  por  politicas  educacionais  e 
culturais correctas.  f-1s  bibliotecas  s~o o  reflexo desse erro 
politico,  como  se verifica da  anAlise  do  conteüdo  inadequado 
das  suas  colec~Oes,  da  falta  de  tratamento  técnica 
apr·c>pr  .. i ado  !I  da  ausénc  i a  de  um  si  st.~?ma  de  empt""êst i mo  i nterb i-
bliotecas cu  do  catAlogo colectivo nacional. 
De  facto,  as  infraestruturas portuguesas  de  infcrma~~o  n~o 
est~o,  de  um  modo  geral,  adequadas  ao  desempenho  do  seu 
papel  fundamental  - fornecer  a  informaç~o indispensàvel  ao 
processo  de  desenvolvimento  em  curso  e  á  transformaiaa 
económica,  tecnológica  e  cultural  que  se desejaA 
Este sector  continua  a  n~o ser  encarado  como  uma  necessidade 
prim•ria,  principalmente  porque  as entidades  com  poder  de 
decis~a aos  mais  vari(":ldos  niveis ainda  n'c\\o  se  aperceberam  do 
valor  intrinseco da  informa~~o no  processo  de  desenvolvimen-
to.  Tal  atitude,  conduz  a  um  desperdicio  de  meios,  ã  utili-
Zai~O  de  métodos  ineficientes de  trabalho,  à  existência de 
diferentes  organismos  com  idênticos  objectivos  e  a 
desempenhar  as  mesmas  tarefas  e  á  ausência  de  coordenaiao  ou 
mesmo  cooperai~O institucionalizadas entre as  organiza;Oes 
r::?~·~ :i si.:.ente~s. 
Nao  se  verificou  ainda  a  tomada  de  medidas  tendentes  i 
implementa;~o de  politicas de  informai~O a  nfvel  nacional  e 
regional  conducentes  á  organiza;~o dos  meios  existentes  e  ao 
t:.ra.t~·Hnt=rYto  tia  sua  prMõpria  informcl.<;~o  com  o  objectivo  de  a 
tornar  acessivel  no  pafs  e  no  exterioru  A  titulo  de 
exemplo,  recorda-se  o  conhecimento  acumulado  ao  longo  de 
seculos  de  permanf~nc:i.a  em  (.."\frica,  traduzido  num  "capital
11  de 
informaç~o  com  o  maior  interesse  n~o apenas  para  os  paises 
africanos de  lingua oficial  portuguesa,  mas  tamb•m  para  to-
dos  os  paises interessados  nos  problemas  africanos  a  nlvel 
cultural,  cientifico cu  econbmico" 
Mas  tornar esta  informa~~o acessivel  e  de  um  modo  mais  geral 
tirar  o  necessàrio beneficio das  infraestruturas de  informa-
~~o em  Portugal,  significa encetar  um  complexo  processo  de 
organizaç~o que  envolve  n~o apenas  os  m~tcdos t~cnicos,  com 
particular destaque para as  novas  tecnologias  de  informac~c, 
5 mas  tamb~m o  estabelecimento  de  um  plano  integrado de  forma-
~~o e  reciclagem  dos  profissionais deste sector,  bem  como  a 
realizaç~o  de  acç~es de  sensibilizaç~o dos  responsàveis  que 
detêm  o  poder  de  decis~o. 
No  que  respeita ao  principal  objectivo deste relatbrio  - a 
aplica~•o  das  novas  tecnologias  de  informa;ao  nas 
bibliotecas,  ê  necessário esclarecer  desde  o  início  que  o 
panorama  aqui  descrito,  para  além  de  outras  causas  que 
adiante  indicaremos  como  justificativas do  atraso verificado 
no  sector  da  informaç~o,  n~o està particularmente distante 
da  realidade  existente noutros  sectores,  como  sejam:  a 
investiga~~o,  o  ensino  e  até  mesmo  a  produ~ao. 
Ai ndi:.'  ng.:c)  f.~}-{ i ste nenhum 
11 htJst 
11  ex  c: 1 us  i vamente  ded  i  c: ado  ao 
forneci mente>  de  ser"Vi ços  de  i  nformaç~o  automatizados  que 
possa contribuir  para  o  desenvolvimento  de  bases  e  bancos  de 
dados  acessi veis  "on-1 i ne"  e  mesmo  a!:3  apl i ca~f1es da  i nform.a-
tic:a  nas  bibliotecas  isoladamente  nao  atingiram  um  nOmero 
significativo  .. 
A  maioria  dos  casos  mais  adiante analisados  n~o  surge  como 
consequência  de  um  plano  ou  de  uma  politica determinada,  mas 
antes  sao  resultado  de  necessidades particulares  sentidas 
nas  principais empresas  e  em  alguns  departamentos  do  Governo 
Central,  especialmente  ligados  a  actividades  de  investigacao 
e  desenvolvimento,  ind~stria e  planeamento. 
Algumas  medidas  tomadas  pelo Governo  podem  indicar  que 
Portugal  vai  entrar  em  breve  numa  nova  era  da  informa~~o. 
Entre essas medidas  destacamos  a  abertura  de  uma  rede  nacio-
nal  de  transmiss~o de  dados  CTELEPAC>,  a  existência de  uma 
comiss~o  para  a  promo~ao de  projectos visando  a  utilizaç~o 
das  novas  tecnologias  e  a  cria~~o de  centros para  a  divulga-
;~c da  informãtica entre os  jovens. 
A  c:onj  uge:q;~o  de  medi das  a  n i vel  global:~  com  outras 
directamente  ligadas  ãs  bibliotecas,  como  o  estudo  do 
processo  de  automatiza~~o  da  Biblioteca  Nacional  e  c 
trabalho  em  curso  da  Comiss~o nomeada  para  o  estudo  da 
imp1anta~'à\.o  de  uma  r-ede  nacional  de  leitura  pC.tblica,  se 
acompanhadas  por  um  esfor~o de  organizaç~o do  sector  (ainda 
pouco  evidente)  poderiam  dar  o  arranque  nec:essàrio  ao  desen-
volvimento  dos  diversos tipos  de  bibliotecas. 
1.1  Aspectos factuais 
Par(::t  elabora~~o deste relatàt  ... ·io e  tendo  em  conta  a  realidade 
portuguesa,  optàmos  por  reunir  as bibliotecas analisadas  nos 
seguintes grupos: 
A  Biblioteca Nacional 
B  Bibliotecas universitArias 
6 C  Bibliotecas póblicas 
D  Bibliotecas especializadas da  Administraç~o 
Cent.1'"'al 
E  Bibliotecas especializadas de  empresas  ou  outras 
entidades privadas 
Inicialmente enviàmos  questionàrios  a  777  bibliotecas,  mas 
38  n~o responderam  e  138  foram  eliminadas dada  a  exiguidade 
das  suas  colecç~es e  funç~es. 
Assim,  o  universo  analisado mais  em  profundidade  <556  unida-
des)  representa  a  quase  totalidade das  bibliotecas  existen-
tes  no  pais,  inventariadas  a  partir das  fontes  referidas no 
ponto  7,  e  em  termos  gen~ricos apresenta  a  seguinte distri-
bt.li~~o: 
4.(: 
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B  c  D  E 
Como  se depreende  da  leitura do  Quadro  1,  as  bibliotecas 
m<7:\:i.s  signif:i.c:<:1t.:.ivas:;  em  nôm(~ro  sao as especializadas  qu~?  no 
seu  conjunto  representam  por  si  s~  aproximadamente  51%  do 
universo analisado. 
Sob  ·:::t.  cle~si  grl<:.~~~o  de  Biblioteca Nacional  consideramos  apen~o\s 
a  ~nica instituiçao portuguesa  que  realmente  desempenha  as 
fun~~es  inerentes  a  esse tipo  de  biblioteca,  embora  a 
Biblioteca Geral  da  Universidade  de  Coimbra  e  a  Biblioteca 
7 Municipal  do  Porte  tenham  em  determinados  periodos  desempe-
nhado  essas  fun~bes. 
O  Ç)I'~Ltpo  das  bibliotecas universitàrias engloba  n~o apenas  as 
bibliotecas centrais de  cada  uma  das  Faculdades  das  diversas 
Universidades,  mas  tamb~m as departamentais ai  existentes. 
O  gr·upo  das bibliotecas Põblicas cobre as  que  est~o sob  a 
dependência  das autarquias  locais,  designadas  por  bibliote-
cas  municipais  e  algumas  outras unidades  de  maior  dimens~o 
dependentes  do  Instituto Português  do  Património Cultural. 
Um  dos  factores  que  melhor  ajuda  a  caracterizar  os 
diferentes  tipos de  bibliotecas  (Quadro  1)  •  sem  dfivida  a 
sua  dimens~o.  Para  a  determinar  de  um  modo  objectivo, 
optàmos  por  considerar  apenas  as existências  em  monografias 
e  publica~bes peribdicas,  uma  vez  que  outro tipo de  material 
~ irrelevante nas  bibliotecas portuguesas" 
Apbs  a  recolha  e  uma  primeira leitura dos  dados,  resolvemos 
atribuir-lhes os  seguintes cbdigos: 
MONOGRAFIAS 
PERIODICOS 
tvll.  <  1000 
lvt2  ··- 1001  a  5000 
M3  - 5001  a  10.000 
M4·  - >UZl. 000 
Pl  - <  10 
11  r-~  100 
1.01  A  500 
P4·  - >500 
Os  n~meros  respeitantes  a  cada  um  destes  cbdigos  foram 
lan~ados  separadamente  em  cada  um  dos  tipos de  biblioteca 
referenciados  anteriormente. 
8 QUADRO  2  - DIMENSAO 
2.1  MONOGRAFIAS 
l  TIPO  l  DIMENSAO  TOTAL 
M1  M2  M3  M4 
lNo.  %'No  ..  /.I No.  /.lNo.  'Y.lNo.  /.I 
:------:---------- ----------l---------:---------1---------: 
A  l  - ·- l  - - :  1  100 :  1  1001 
:------:---------- ----------1---------:---------:---------: 
B  :  55  :::::6  44  28:  14  9  42  27:155 
:------:---------- ----------1--------- ---------:---------: 
c  I  .....  27  30:  22  24  41  461  90  100: 
:------ ---------- ----------1--------- ---------:---------: 
D  62  34,  68  :3f31  29  16  22  121181  1001 
:------ ----------:----------:--------- ---------:---------: 
E  32  461  14  201  7  10  17  241  70  1001 
:------ ----------:----------:---------.---------:---------: 
!TOTAL  149  30:153  31 l  72 
2.2 PERIODICOS 
:  TIPO  :  DitENSAO 
Pl  F'2  F•":!"  ·-· 
: No •  I. l No  •  'Y.lNo. 
14: 123 
P4 
/.  No. 






:------:--------- ----------:--------- ---------:----------: 
r:,  :  -·  ··-·  I  - 1  100:  1  100: 
:------:--------- ----------:--------- ---------1----------1 
B  l  34·  21  72  451  43  27  11  7: 160  100! 
:------:--------- ----------:--------- ---------:----------: 
c  92  89:  1  1  10  1  (Z) 1103  100l 
l---·---:---------,----------1--------- ---------:----------: 
D  :  15  81104  561  58  31  10  5l187  1001 
:------l---------1----------l--------- ---------:----------~ 
E  4  41  4·0  451  38  43,  7  81  89  1001 
l --·-·--········- : -····---·-·······-- l ·-·--·-.. ·---·-··-·--·  ...  ··  : --·--··-·-·-··--·- : ___  .. __________ : -----..  ·-··  .. ·----·-- : 
ITOTAL  l 53  101308  57: 140  261  39  7154(2)  1001 
Nota:  O  nómerc  total  de  bibliotecas  em  cada  quadro  n~o tota-
liza  556  por  n•o  haver  dados  sobre  existéncias  de 
monografias  e  de  periódicos  r~lativamente  a 
tcJtal idade. 
A  Biblioteca Nacional  <codigo  A>  possui  cerca  de  2  milhetes 
de  monografias  e  cerca de  35.000 de tftulos de periõdicos. 
9 As  Bibliotecas  Universitàrias  <cõdigo  B)  s~o  preferencial-
mente  M1  (36%)  I  P2  <45%>,  ou  seja,  possuem  um  fundo  docu-
mental  de  menos  de  1000 monografias  e  de  11  a  100  publi-
ca;~es periõdicas. 
As  Bibliotecas  Püblicas  (càdigo  C>  s~o 
M4  (46%)  /P2  (89%)  ou  seja,  possuem  um 
de  mais de  10.000  monografias  e  de  11  a 
periõdicas. 
preferencialmente 
fundo  documental 
100  publica.~es 
As  Bibliotecas  Especializadas  da  Administra.ao  Central 
(côdigo  D)  apresentam  um  certo  equilfbrio  entre  Ml 
(34%)  e  M2  (38%>,  predominando  claramente  o  código 
P2  (56%),  podendo  assim  dizer-se  que,  em  termos  de 
dimens~o,  as  suas existências  no  que  diz  respeito  a  Mono-
grafias oscilam entre:  menos  de  1000  e  de  1001  a  5000  e  a 
periódicos de  11  a  100. 
As  Bibliotecas  Especializadas  de  empresas  ou  outras 
entidades  privadas  <codigo  E>  caracterizam-se  em  M1 
(46%),  mas  apresentam  um  relativo  equilibrio  entre P2 
(45/..)  e  P3  (43/.),  ou  r:•eja,  possuem  um  fundo  de menos de 
1000 monografias  e  de  11  a  500 peri6dicos. 
Em  termos  globais,  o  Quadro  2  evidencia  que 
bibliotecas  tem  fundos  inferiores a  5000 
possui  menos  de  100 titules de peri6dicos. 
Podemos  ainda  acrescentar  que  as  maiores 
verificam,  globalmente,  nos  códigos  M1  e  P2. 
a  maioria  das 
monografias  e 
incidências  se 
Se  compararmos  os três grupos  de bibliotecas B,  D e  E,  pode-
mos  observar  que  em  mat~~ria de  aquisiçhes  de  monografias,  o 
comportamento  das universitàrias  ~  prbximo  do  das  empresa-
riais,  porbm  na  Administra~~o Central  a  percentagem  de  fun-
dos  ricos  em  monografias  ~ inferior. 
No  que  respeita a  peribdicos verifica-se  relativamente  ao 
grupo  E  uma  acentuada  diminui~~o de  fundos  inferiores a  10 
titulas  e  uma  maior  percentagem de  bibliotecas  m~dias  <P2  e 
P3)  em  compara~~o com  os  grupos  B  e  D. 
De  salientar  que  o  grupo  D apresenta  a  mais  baixa  percenta-
gem  de  bibliotecas com  mais  de  500 titulas de  periódicos,  o 
que  revela  uma  pul ver  i  za~à'o  de  recursos  ma i  ar~  do  que  no  sec-
tor empresarial. 
O  resultado  do  inquàrito  complementar  destinado  a 
identificar  os  casos  em  que  e~< i stem apl i caç'bes  de  novas 
tecnologias  de  informa;~o  <<-ane}{O  1>  em  fase operacional  ou 
em  projecto,  pode sintetizar-se no  quadro  que  se segue: 
10 QUADRO  3 
APLICACOES  INFORMATICAS 
lTIPOlCATALOGOSlAQUISICAOlEHPRES.  lDUTRASlACESSO  A BDlTOTAISI  % 
:----:---------:---------:--·-----:------:----------- ------:-----: 
:  o  :  p  O  :  P  l  O  l  P  lO 
:----:----:----:----:----:---:---'--
:  A  :  1 
:----:----:----:----:----:---:---
l  B  4·  :  lj.  3  :  3 
:----:----:----:---- ----:---:---
I  C 
:----:----:----:---- ----:---:---
p  :  o  p 
----- :----····-I------ , 
I 
---:  -·-·--·--: ---·--
1  :  3  : 




:  D  :  17  l  2  3  :  3  :  3  :  6  2  I  14 
.... ·-·-·----: -·----- l 
1  :100 
··---·----: ·-----·--: 
18  9,61 
-·----·--:  ··--·-"·--·-·· : 
--·------- l ·····-----: 
50  :  25 
:----:----:----:---- ----:---:---:-- ---:-----:----- ------:-----1 
:E  lU2ll  I  3  1  :  3  :  2  :  7  :  21  47  :  52 
:----:----:----:----:----1---l---:-- ---:-----:----- ------:-----: 
lTOT.  l  31  l  7 
O  ·"- Oper"aci anal 
P  .. - Em  proj ect.o 
I  ...  ,. 
I  .:;,,  l  7  :  6  :  8  113  3  :  38  116  :  22 
Da  leitura do  quadro  3  resulta  que,  em  termos  num~ricos,  as 
experiências  de  automatiza~~o de  catãlogcs  e  de  retinas  de 
gest~o s~o mais  frequentes  no  grupo  das  bibliotecas especia-
zadas,  sendo  insignificantes no  grupo  das  universitàrias  e 
nulas  no  das  póblicas"  Quanto  á  Biblioteca Nacional  existe 
um  projecto de  cria~~o de  uma  base  de  dados  bibliográficos. 
Conforme  se  descreve  mais  adiante,  no  ponto  2-,  existem 
ainda  projectos  em  curso  que  envolvem  a  aplica~~c de  novas 
tecnologias,  em  especial  a  informãtica,  e  ultrapassam  o 
~mbito  dos  servi~os  ande  se  processa  o  seu  estudo  e 
desenvolvimento,  ganhando  nivel  nacional  ou  regional-
Embora  em  n6merc  as  aplica~bes detectadas  n~o sejam  muito 
significativas,  deve  salientar-se  a  importancia  de  algumas 
das  experiências analisadas  tendo  em  conta,  em  especial,  as 
limita~~es existentes  no  sector  das bibliotecas e  a  situa~~o 
da  ind~stria da  informaç~o e  telecomunicaçbes  a  nivel  nacio-
nal. 
1.1.1  Cooperaç:ato 
Jà  afirmàmos  que  em  Portugal  nunca  existiu  uma  politica  no 
dominio  da  informaç~o que  apontasse  para  a  institucionaliza-
~~o de  esquemas  cooperativos,  redes  de  bibliotecas,  explora-
~~o comum  de  meios  materiais. 
Mais  uma  vez  foi  a  iniciativa  de  alguns  serviços  que 
1 :1. permitiu  a  existência de  trabalhas  eMecutadcs  em  regi-
me  cooperativo,  sendo  que  a  maioria  n~o teve continuida-
de  por  falta de  institucionaliza~~o e  de  meios  financeiros 
DLt  outros~ 
De  entre as experiências  a  nivel  nacional  bem  sucedidas,  re-
sulta  a  c:r:í.aç~o  d.;:\  base  de  dadas  dos  periõdic:os  e:<istentes 
em  bibliotecas portuguesas  sediada  no  Centro  de  Documen-
ta~~o Cientifica e  T~cnica do  Instituto Nacional  de  Investi-
gacao Cientifica,  descrita no  ponto  2.1.5~ 
A  nivel  de  projectas,  consideramos  que  QS  mais 
significativos  s~o os  que  envolvem: 
-H  A  c:on·st i tu  i  ~·~o  d<-:~  uma  base  de dados  bibl  iogràficos  na 
Biblioteca  Nacional,  prevendo  a  colabora~~o  activa  de 
outras  instituiç~es,  nomeadamente  as  bibliotecas 
uni ver  si tbri as  !I  (vi de  ponto  2. 1 u  4) !I  e 
- a  c:rif.\.~~o  de  um  sistema  integrado  de  informa~~o 
bibliogrãfica  para  apoio ao desenvolvimento regional  da 
zona  centro!!  com  base  na  Biblioteca Geral  da  Universidade 
de  Coimbra- descrito  no  ponto  2n1~6. 
S~o  ainda  de  referir  algumas  experiências  cooperativas 
surgidas  na  ~rea econbmica,  como  seja a  constitui~~o de  uma 
base  de  dados  bibliogràficos  sobre  economia  portuguesa  e 
ainda  uma  tentativa  para desenvolver  idêntica iniciativa na 
àrea da direito. 
Para  al~m  dos  casos referidos,  a  maioria  dos  quais  n~c 
passam  ainda  de projectos,  pode salientar-se a  existência de 
alguma.s  e~<periéncias de  coapera~:Jo de  entid~:~des  n~':l.cionais  em 
sistemas internacionais,  de  entre as  quais  r-eferimos: 
* A[-:JRIS 
* ASF:r.s 
* ECODOC  * EUDISED 
Sistema  Internacional  de  Informa~~o para  as 
Ciências  e  Tecnologia  Agrícolas; 
Sistema  de  Informa~~o  para  as  Ciências 
Aquãticas  e  Pescas; 
Sistema  de  Informa~~o sobre  Economia  de  Energia; 
Sistema de  Documenta~~o e  Informaç~o  Europeia 
sobre  Educc:\~~o; 
* INPADOC  - Sistema  Internacional 
Patentes  .. 
de  Informa~~o  sobre 
1u1ft2 Fornecedores Comerciais 
Considerando  o  estado de  desenvolvimento  das  bibliotecas em 
Portugal~  fácil  ê  de  aceitar  que  os fornecedores  comerciais 
n~o encarem este sector  como  um  mercado  atraente.  Este fac-
to  explica  por  si  sb  a  inexistência  de  fornecedores 
especificamente  vocacionados  para  as  bibliotecas  e  as 
deficiências  verificadas no  funcionamento  das  empresas  que 
fornecem  equipamento susceptlvel  de  ser  utilizado nesse tipo 
:l2 de  servi~os.  Esta situaiao  n~o ê  exclusiva dos  fornecedores 
de  equipamento  mais  sofisticado mas  ê  extensivel  ás  empresas 
de  equipamento  para  a  instala;~o de  bibliotecas  e  aos  prO-
prio fornecedores  de  serviiOS  de  aquisi;~o e  assinaturas  de 
publica«;:ffes  .. 
Editores  - a  edi,:~o portuguesa  n~o e muito significativa em 
termos  internacionais,  embora  tenha  uma  forte  tradi~~o  no 
pais.  A  Associai~O  Portuguesa  de  Editores  e  Livrei-
ros  que  representa  a  grande  maioria  das  empresas  do  sec-
tor  inventariou cerca  de  240  editores  nacionais,  registando 
em  1985  uma  produ~~o de  aproximadamente  2.600 titules. 
N~o  existe  nenhuma  firma  especializada  no  fornecimento 
exclusivo  de  bibliotecas,  sendo este  servi~o prestado  na  sua 
maioria  por  livrarias portuguesas"  Algumas  instituiiOes re-
correm  a  distribuidores estrangeiros ou  ~  compra  directa  ao 
editor.  Os  distribuidores  mais  utilizados  s~o: 
* SWETS  (assinaturas)  * EBSCO  (idem)  * BUMPUS  & MAXWELL  <monografias>  * BLACKWELLS  <idem) 
Os  editores estrangeiros mais  consumidos  em  Portugal  s~o os 
seguintes,  de  acordo  com  um  breve  inquérito realizado junto 
das  grandes  livrarias: 
* Academic  F'ress  * American  Chemical  Society  * American  Mathematical  Society  * American  Medical  Association  * Bordas  * Cambridge  University  * Collins  * La  Documentation  Française  * Elsevier  *  Fi:Aber  ~,  Faber  * Flammarion  * Gallimard  * Hachette  * John  Wiley  & Sons  * Larousse  * Longman  * Mac:graw  Hill  * Macmillan  * Oxford  University Press  * F'ayot  * F'ergamon 
* PengLtin 
* PUF  * SeLtil  * Springer· :1..1.3  Normas  Nacionais  e  Int:ernacionais 
Em  Portugal,  o  sector  da  Informa~~o,  no  que  diz  respeito a 
Normaliza~~o,  n~o difere substancialmente de  outrosR •• 
Se  actual mente,  e  cada  vez  mais,  as  "vozes"  s~o  un<~ni  mes 
no  que  se  refere  a  uma  necessidade  de  normaliza;~o  que 
permita  um  maior  desenvolvimento  nos  diversos  domfnios:  eco-
nómico,  social,  tecnológico,  cultural,  ••• ,  na  prAtica,  isto 
nem  sempre se  tem  verificado"  Contudo,  e  ultimamente,  come-
camas  a  assistir  a  um  esfor~o que  se  tem  tamb•m  estendido  ás 
infraestruturas  da  Informa~~o,  na  tentativa de  uma  melhor 
eficAcia dos  serviços. 
O  Instituto Nacional  da  Qualidade  organismo  governamental 
que  tem  como  fun;~o elaborar  e  promover  a  utiliza;~o de  nor-
mas  no  pais,  criou  no  seu ambito  uma  Comiss~o  Técnica  de 
Nor·maliza;~o  na .àrea  da  informat;:to  que  jà produziu  algLtmas 
Normas  nacionais,  baseadas  nas  da  ISO-International  Standard 
Organization. 
Verifica-se  que,  nas  Bibliotecas  inquiridas,  s~o utilizadas 
normas  nacionais e/ou  internacionais. 
No  que  diz  respeito  a  Cataloga~~o,  s~o  utilizadas preferen-
temente  Normas  Nacionais:  as  Normas  Port:uguesas,  e  mais  re-
centemente,  as  Regras  Portuguesas  de  Cataloga~~o  <elaboradas 
a  partir das  AACR2>  sao referidas  como  sendo  as  mais  usadasM 
Para  a  indexaç~o  dos  documentos  as  respostas  variam 
consoante  a  àrea  em  que se  inserem os  diversos  servi~os  de 
Informa~~c:  CDU,  Thesauri  sectoriais,  ou  simples listas de 
descri tor·es  .. 
No  que  diz  respeito ao  Formato,  as 
11C:oisas  complicam"-SE'
11
:  na 
maior  parte  dos  casos os  inquiridos  referem  recorrer  a 
formatos  prbprios,  por  vezes  compativeis  com  normas  interna-
cionais,  mas  nem  sempre ••• 
A anàlise pormenorizada  dos  dados  pode  ser feita  a  partir da 
leitura das fichas constantes do  anexo  1. 
1n1  ..  4  Aspect:os  Financeiros 
N•o  ~ possivel,  no  presente  momento,  efectuar  uma  recolha de 
dados  financeiros  que  retratem de  um  modo  claro os  meios  co-
locados  á  disposi;ao dos  diferentes tipos  de  bibliotecas 
quer  para  a  sua  manuten~~o quer  para  o  desenvolvimento  de 
~Jr"(Jj ect:os. 
A  ausência  de  informa~~o  financeira  deve-se  a  vàrios 
factcresp  Por  um  lado  n~o hà  uma  recolha sistemàtica de  da-
dos  estatisticos relativos aos diferentes tipos de  bibliote-
ca  pelo  Instituto Nacional  de Estatistica,  org~o responsàvel 
pelas estatfsticas nacionais.  Por  outro  lado,  as bibliotecas 
14· est~o dependentes  de  diver3os  organismos  controlados  quer 
pelo  Governo  Central,  quer  pelas autarquias locais ou  ainda, 
pertencem  a  empresas  de  sector  póblico  ou  privado,  como  ê  o 
das  bibliotecas especializadas.  Para  agravar  esta  situa~~o, 
bibliotecas da  mesmo  tipo utilizam por  vezes diferentes fon-
tes  de  fi nanei amento, cc.1mo  e  o  caso  das  pt.\bl i cas  que  recebem 
verbas  do  Orçamento  Geral  do  Estado  e  dos  orçamentos  das 
prbprias autarquias  locais  em  que  estao  inseridas.  Podemos 
ainda citar  o  caso  da  Funda~~o Calouste Gulbenkian,  uma  ins-
titui~~o privada  de  benemerência  que  mantem  uma  rede prbpria 
de  bibliotecas  e  postos  de  leitura mbveisa 
Registe-se ainda  que,  dada  a  falta generalizada de  sensibi-
lidade para  a  impcrtancia  da  informa~~o,  as  verbas  consi-
gnadas  ao  funcionamento  de  bibliotecas  encontram-se  em 
muitos casos  agregadas  com  outro tipo de  despesas. 
Assim,  a  apresentaç~o de  dados financeiros fiàveis  implicava 
a  realiza~~o  de  um  estudo  de  raiz  a  nivel  nacional  que 
n~o dispensaria entrevistas individuais  como  t~cnica comple-
mentar  e  normalizadora  dos  dados  recebidos.  Como  ~ evidente 
um  trabalho desta natureza  n~o poderia ser efectuado  no  pra-
zo  acordado,  nem  corresponderia  á  metodologia  constante  do 
texto  do  contrato  - LIB  2. 
Tentando,  contudo,  dar  uma  amostra  da  importância atribuida 
a  este  sector,  no  que  se refere a  aspectos  financeiros, 
recorr·emos  ao  ••or,:amento  Geral  do  Estado  pare:-\  1986
11
,  bem  co-
mo  ás 
11GrandE0s  Op~t)es do  Plano  para  1986",publicadas no  dià--
rio oficial,  e> 
11 Di~.rio  da  Republica  .. ,  onde  est~o inc:luidas 
rubricas  que  poder~o ser-lhe imputadas. 
Ai  se  aponta,  nomeadamente,  a  necessidade de  uma  politica de 
desenvolvimento  qur.~  vj.se 
11SObt-etudo,  objectivos de  natureza 
social,  a  que  se associem  vertentes de diferentes naturezas: 
culturais,  politicas,  econbmicas,  institucionais,  e  mes-
mo  tecn:icas
11
..  Ai  se  salienta  a  necessidade  de  racionalizar 
e  concretizar  o  sistema de  investiga~~o cientifica e  tecno-
lOgica.  Prop~em-se  ainda  programas  de  refor~o  das 
infra-estruturas  de  ciência  e  tecnologia,  nomeadamente: 
aquisi~~o  de  novos  equipamentos  e  aplica~~o  de  novas 
tecnologias  a  gest~o do  sistema cientifico e  tecnolbgico na-
cional" 
A  introduç~o  de  novas  tecnologias  nas  escolas,  e  mais 
directamente  no  que  diz  respeito  ao  desenvolvimento 
da  Informa;~o Cientifica  e  Técnica,  o  ••investimento  na ãrea 
do  fomento  da  leitura  e  da  produ~~o e  difus~o  do  livro 
através  de,  apoio  á  edi~~o,  da  cria~~o de  uma  rede  de 
bibliotecas  de  leitura  pôblic:.a  e  da  participac;:~o  em 
projectos  interdepartamentais  que  visem  a  exporta~~o  do 
livro  para  países  de  lingua  portuguesa~,  s~o alguns  pontos 
fundamentais  a  desenvolver  no  sector  da  Educacao  e  Cultura. 
E  ainda  referida,  no  sector  das  comunicaç~es,  a  necessidade 
15 de  promover  o  desenvolvimento  das  tecnologias  de  informa~~o. 
Assim,  encontramos  na  Or~amento  Geral  da  Estado  e  nas 
Grandes  Opioes  do  Plano,  programas  de  investimentos da  Admi-
nistra~~o  Central,  repartidos por  Minist•rio,  nos  quais 
est~o integradas rubricas  que,  directa ou  indirectamente po-
deremos  considerar  como  relacionadas  com  o  sector  das 
Bibliotecas  e  Servi~os de  Documenta;~o. 
Os  quadros  que  se seguem  (4  e  5)  apresentam dados  recolhidos 
do  Programa  de  Investimentos  e  Despesas  de  Desenvolvimento 
da  Administ~a~•o Central,  bem  como  a  percentagem  de  cada  do-
ta~~o em  rela~~o ao  or~amento de  cada  Ministerio. 
Dada  a  dificuldade de  apresentar  em  mapas  t~o  extensos  a 
convers~o dos  escudos  em  ECU,  optámos  por  inclui-la no  Ane-
xo  5.  A  taxa utilizada foi  a  do  dia  29  de  Dezembro  de  1986 
<1  ECU  =  156,031  PTE>. 
16 ~ 
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QUADRO  4 
PROGRAMA  DE  INVESTIMENTOS  E  DESPESAS  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  ADMINISTRACAO  CENTRAL<PIDDAC> 
PMA  1~6 
DESDOBRAMENTO  POR  SECTORES 
DOTACAO  P/  1986 
:<Milhares de escudas> 
MINISTERIOS  SECTOR  :----------------------
l  Or~amenta  l 




IPRESIDENCIA  DO  CONSELHO  DE  MINISTROS  Educa~~o 
l  <Ootaç~o Total- Milhares  de  escudos: 




!PLANO  E  A~INISTRACAO DO  TERRJTORIO  !Cultura 
I<Dotaç~o Total- Milhares de escudos: llnforma~~o Cientifica e  Têcnica 
I  13.153.453>  IModernizaç~o da  Administra~~o P~blica 
20.000 
622.600  : 
.394. 150  I 
1------------------------------------:------------------------------------------------
___________ ,  _________ _ 
lJUSTICA 
I  <Dotaç~o Total- Milhares  de  escudos:llnforma~~o Cientifica e  Têcnica  35.800 
2.500.000> 
l------------------------------------1------------------------------------------------ -----------
!AGRICULTURA,  PESCAS  E  ALIMENTACAO  IInvest.Cientlfica e  Desenvolvimento Tecnolbgico  261.888 
l <Oota~ao Total- Milhares de escudos: IInformaç~o Cientifica e  Têcnica  184.700 




IINDUSTRIA  E  COMERCIO 




I EDUCACAO  E  ClL  TURA  I Cultura 
I <Dota~:&o Total- Milhares  de  escudos: IInvest.Cientl~ica e  Desenvolvimento Tecnolbgico  : 
I  24.222.370>  llnformaç~o Cientifica e  Têcnica 








: <Dotaç~o Total- Milhares  de  escudos: IInforma~~o Cientifica e  Tecnica 
8.470.000)  I 
22.709  I 
I 
1------------------------------------l------------------------------------------------:-----------l----------
I TRABALHO  E  SEGURANCA  SOCIAL 
I <Dotaçtlo  Total- Milhares  de  escudos:llnformaçtlo Cientifica e  Têcnica 
I  11. 327. 000) 
Obs.:  1.  O  quadro acima refere apenas dados respeitantes a 
Ministérios  que  apresentam rubricas que,  directa 
ou  indirectamente,  sao susceptiveis de relaciona-
mento  com  a  Area  em  questao. 
73.070  I 2.  Os  quantitativos  indicados reportam-se ao total 
dos  investimentos,  abrangendo  como  tal  outras 
àreas  e  items  que  n~o apenas  os  da  cientifica  e 
tecnica. 
Seguidamente~  optàmos  por  desdobrar  o  quadro anterior,  por 
programas,  o  que  nos  permite  uma  vis~o mais  completa dos  in-
vestimentos  e  dotaiôes financeiras para projectos  que  possam 




PRESIDENCIA  DO 
I CONSELt«J  DE 
I MINISTROS 
QUADRO~ 
PROGRAMA  DE  INVESTIPIENTOS  E  DESPESAS  DE  DESENYOLVU1ENTO  DA  ADI'IINISTRACAO  CENTRAL <PIDDAC> 
PARA  1986 
SECTOR 
IEducaç:~o 
DESDOBRAMENTO  POR  PROGRAMAS 
PROGRAMA 
10  jovem  e  as tecnologias da  informaç:~o/ 
I I NFOR-JOVEM 
DOTACAO  PARA  1986 
Milhares de escudos 
1---------------------------
I  Or~amento  IX  do  Or~amento 
:  do Estado  Ido Minist6rio 
25.000  1' 77 
:----------------------------1--------------------------------------------:------------:--------------, 
llnformaç:~o Cientifica e 
ITknica 
!Base de dados sobre questbes da  juventude  43.000  3,04 
l---------------------:----------------------------1--------------------------------------------:------------:--------------
I 
IPLANO  E 
IADI'IINISTRACAO  DO 
I TERRITORIO 
!Cultura  !Equipamento Cultural  I  20.000  I  0,15 
:----------------------------r--------------------------------------------:------------1--------------
IInforma~~o  !Banco de dados-Inst.  Nacional  de Estatlstical  29.160  I  0,22 
ICientffica e  l--------------------------------------------I------------1--------------
ITknica  !Sistema de  Informa~•o Comunit~ria sobre aci-1 
I  !dentes com produtos de  consumo  I  4.000  I  0,03 
l----------------------------l--------------------------------------------I------------1---------------
IModerniza.~o da Administra- IAplica.ao das novas tecnologias de  Informa- I 
~~~o P~lica  ~~~o a  gest~o do sistema cientifico e  t~nico: 







ICria~•o de  um  sistema de  gest~o automatizada! 
Ide  Informa~~ Juridica na Procuradoria Gerall 
Ida Repbblica  I 
20.000  0,80 
1---------------------:----------------------------l--------------------------------------------:------------l--------------
I AGRICUL  TLRA. 
IPESCAS  E 
I AL II'ENTACAO 
I 
IInvestig-.ao Cientifica e  !Infra-Estruturas 
!Desenvolvimento Tecnolbgico  I 
18.000  0,17 
1----------------------------:--------------------------------------------l------------r--------------
IInforma~~o  llnforma~~o agrAria  I  2.500  :  0,02 
!Cientifica e  1--------------------------------------------l------------l--------------
ITknica  IBanco  Nacional  de dados  do sector das pescas!  108.000  :  1,03 
I----------------------------1--------------------------------------------I------------I--------------
IModerniz~~o da Administra- llnformatiza~ao  :  15.000  I  0,14 
l~ao póblica  I  I  I 
I---------------------I----------------------------1--------------------------------------------I------------I--------------
IINDUSTRIA  E  COMERCIO  llnv.  Cientifica e  Têcnica  ISiatema de registo e  informa.ao  I  40.100  l  0,48 
:---------------------:----------------------------1--------------------------------------------l------------l--------------
l  I  IInatala~~o da arquivos  a  Bib.  POblicas  I  90.700  I  0,38  IEDUCACAO  I  1--------------------------------------------1------------1--------------1 
IE  lCultura  IConserva~•o e  defesa  do  patrimbnio  a  guarda 
ICULTURA  l  Ida  Biblioteca Nacional 
I 





QUADRO  S  <continua~ao) 
PROGRAttA  DE  INYESTitENTOS  E  DESPESAS  DE  DESENVOLVI tENTO  DA  ADttiNISTRACAO  CENTRAL <PIDDAC> 
PARA  1986 
DESDOBRAMENTO  POR  PROSRAttAS 
SECTOR  PROBRAMA 
DOTACAO  PARA  1986 
"ilhares d• Escudos 
:------------:--------------: 
:  Or~amenta  IX  do  Or~amenta: 







ICanstitui~~o de  uma  Mediateca  I  2.000  :  <0,01 
:--------------------------------------------1------------:--------------
llmplementaç~a de meio  vídeo na  criaç~o e  di-1 
lfu.ao de actividades culturais  I  5.000  0,02 
1--------------------------------------------I------------:--------------
IDifu.ao do livra e  promaçao da  leitura  I  35.000  I  0,15 
1--------------------------------------------~------------:--------------
!Sala de  leitura da Biblioteca Nacional  I  3.000  :  0,01 
~--------------------------------------------:------------1--------------
IAdapta~•a e  instala~~o de recintos culturais!  45.500  :  0,19 
I----------------------------I--------------------------------------------1------------:--------------
IInvestiga~~o Cientifica  !Infra-estrutura de  investiga~~o  I  30.500  l  0,13 
le  t--------------------------------------------1------------:--------------
IDesenvalvimento Tecnolbgico  !Instituto Invest.  Cientifica e  Tropical  I  70.000  I  0,29 
:----------------------------l--------------------------------------------l------------:--------------1 
IInvestiga~ao Cientifica e  llnvent.e estudo das Pot.Cult.Bib.Arq.Centrosl 
ITknica  IEst.  Similarew  I  39.000  I  0,16 
l----------------------------l--------------------------------------------l------------1--------------l 
IModernizaçao  !Tratamento da  informaçao  I  13.000  I  0,05 
Ida  1--------------------------------------------1------------1--------------1 
IAdministra~~o P~lica  !Desenvolvimento da  Instituto Português  do 
I  IPatrimbnio Nacional  I  14.305  :  0,06 
---------------------:----------------------------l--------------------------------------------1------------:--------------l 
ISAUDE  llnform.  Cientifica e  TêcnicaiDesenvalv.  da sistema de  informaçao da  Sa~del  22.709  I  0,27  I 
:---------------------1----------------------------l--------------------------------------------:------------:--------------l 
I  I  IInformatiza;ao de bases de dados  do  trabalhai 
I  l  le emprego  I  5.000  I  0,04  I 
I  l  1--------------------------------------------1------------1--------------1 
!TRABALHO  IInfarma~ao Cientifica  !Desenvolvimento  infar~tico de aplicaçOes  I 
lE  le  ldoc.  na  ~ea social  da trabalho e  emprego  I  5.200  I  0,05 
ISEBURANCA  SOCIAL  ITêcnica  1--------------------------------------------1------------1--------------1 
I  IReconvers•o do sistema automatizado do pro- I 
lcessa de  produ~~a e  distribui~~o editoriais  1  7.500  1  0,07 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obs.:  Embora  os programas seleccionados n•o sejam rigorosamente limitados a  projectos na âmbito da  informa~~o 
cientifica e  têcnica,  n-o podemos deixar de salientar  a  exiguidade das  verbas. Para  alêm  destes  nómeros,  podemos  ainda  referir  que  a 
Biblioteca Nacional  teve  em  1986  um  or~amento de  250  000  mi-
lhares de  escudos  (  1  603  000  ECU)  e  que  o  seu  projecto  de 
automatizaç~o em  curso  (vide  ponto 2.1.4)  envolve  um  finan-
ciamento  de  160  000  milhares de  escudos  <  1  026  000  ECU>. 
O  projecto descrito no  ponto 2.1.6  que  visa  a  criaç~o de  um 
sistema de  informa~•o voltada para o  apoio ao de•anvolviman-
to  regional  da  regi&o centro,  envolve  um  investimento  de 
cerca de  100  milh~es de  escudos  nos  três anos  previstos para 
o  seu arranque. 
O  plano  de  cria~~o  e  desenvolvimento  de  uma  rede  da 
bibliotecas  p~blicas municipais  <vide  ponto 2.1.3)  pressup~e 
um  investimento  de  cerca  de  400.000  milhares  de  escudos 
<  2  564  000  ECU>,  para  1987,  por  parte da  Secretaria de  EB-
tado  da  Cultura. 
Os  dados  aqui  apresentados,  embora  incompletos,  mostram  que 
apesar  do  esfor~o desenvolvido,  as verbas consignadas  ao de-
senvolvimento  dos  diferentes tipos de  bibliotecas  portugue-
sas continuam  a  ser  insuficientes para suprir  as principais 
carências do  sector. 
Como  porem  os  nümeros  isol~dos perdem significado,  incluimos 
de  seguida  um  quadro  correspondendo  as  despesas  de 
Investiga~~o e  Desenvolvimento  por  domfnio cientifico  entre 
1972-1982. 
QUADRO  6 
Despesas de  I  ~ D  por  domlnio cient!fico 
<Em  milh~es de  escudos> 
I  1972  1976  I  1978  I  1980  I  1982  I 
-----------------------1------ ------1------1------1------
Ci~ncias Exactas  :  157.5  215.51  330.11  802.311251.8 
-----------------------1------ -~----1------;~----~J--~~~-
Ciências de  Engenharia  I  69.2  258.91  595.21  919.511069.8 
-----------------------1------ ----~-J-~-~--1--~~--:----~-
Ciências  MêdicaG  88.1  82.41  486.9'  394.61  562.6 
------:------ ------1------
Ciências Agricolas  146.6  347.51  565.4  507.41  920.7 
-----------~----------- ~~~~~- ~----~-J-~-~~- --~---1--~---
Ciências Sociais  e 
.Humanas  78.51  105.71  211.8  315.11  479.81 
1----------------------- --~---1------1------ ------1------f 
I TOTAL  539.911010.012189.4  2938.914284.71 
1  Fonte  - OCDE,  Politiques naticnales de  la science et de  la 
technologie au Portugal,  Pari$,  1986. 
21 Se  acrescentarmos  a  estes  n~mercs c  facto  de  as  dm~pesas com 
I  &  D  em  Portugal  representarem~  em  1992,  0.4%  do  PIB, 
compreende-se  que  a  informa~lo tenha tido  um  tratamento 
idêntico,  isto •,  continue  a  merecer  uma  pequena fatia  de 
Or~amento Geral  do  Estado.  De  facto,  apenas  uma  mudan~a da 
politica  de  investi  ga~lto  e  de  i nformaç1!o  poder  à  a! ter  ar· 
significativamente o  quadro  aqui  descrito. 
1.2  Vantagens  e  dificuldades encontradas na  introdu~~o das  NTis 
nas bibliotecas 
A  situaç~o atràs descrita  •  suficientemente clara,  para se 
compreender  que  as  vantagens  na  aplica~~o  das  NTis  nas 
bibliotecas portuguesas  s~a mais  que  evidentes.  Porêm,  em 
vàrios sectores,  como  por  exemplo  o  das bibliotecas pOblicas 
ou  o  das universitArias,  antes  da  aplica;~o das  NTis,  deve 
ser  encarada  uma  quest~o da  maior  import~ncia - o  planea-
mento  e  a  organiza~~o a  todos os  niveisN 
Embora  as  NTis  ainda  n~o tenham  ~ntrado na  vida diària  dos 
portugueses  nos  vAries  sectores  de  actividade,  as 
experiências actualmente  em  curso,  o  lan~amento de  projectos 
e  algumas  medidas  anunciadas  s~o  jà  suficientes  para 
pressuporem  um  maior  nómero  de  aplica~Oes nas  bibliot~cas. 
Existem  pois razees  que  n~o s~o exclusivamente têcnicas  ou 
financeiras,  embora estas também  pesem  significativamente. 
Como  jA  afirmãmos,  falta  em  primeiro  lugar  um  conjunto de 
medidas  que  apontem  para  uma  verdadeira  adequaçao  das 
bibliotecas ás necessidades  do  pais e  uma  defini~~o correcta 
do  seu  papel.  A  ausência de  uma  politica  clara  neste 
sector  tem  dificultado  a  implanta~~o  de  esquemas 
cooperativos,  de  redes,  de  aproveitamento  dos  meios 
existentes de  uma  forma  racional  e  rentàvel.  Dai  o  facto  de 
as experiências adiante descritas  em  pormenor  terem  surgido 
individualmente,  por  iniciativa,na sua maioria,  de  entidades 
que  procuraram solucionar as suas prõprias necessidades  de 
informai~o,  sem  qualquer  articulai~O  entre  si.  S~o 
experiências  muito  vilidas  naquilo  que  enterram  de 
pioneirismo,  de  exemplo  para outros,  mas  que  enfermam  em 
muitos  casos  de  falta  de  normalizai~o  e  atê  de 
compatibilidade de  "hardware"  e  "software"  o  que dificultarA 
futuras  ac~~es de  explor~~o comum  de catãlogos" 
Apesar  das carências jà explicitadas,  hã  que  reconhecer  que 
estamos  numa  êpoca  de  mudan;a: 
*  hã  três  anos  surgiram  os  primeiros  Cursos  de 
Especializaç~o em  Ciências Documentais,  nas  Universidades 
de  Lisboa,  Coimbra  e  ha  um  ano  no  Porto,  em  cujos curricu-
la ja existem cadeiras dedicadas ao estudo  e  aplica~~o das 
NTis, 
*  esbo~a-se  o  aparecimento da  primeira rede de  bibliotecas 
püblicas, 
22 * anuncia-se  o  projecto de  automatiza;~o  da  Biblioteca  Na-
cional, 
* surgem  algumas  bases de  dados  bibliogràficos de  interesse 
nacional,  duas  das  quais  est~o acessiveis em  linha através 
da  rede  nacional  de  transmiss~o de  dados  <INFOLNETI  e 
LEJURIS>. 
Por~m,  subsistem dificuldades de  fundo  que  se traduzem: 
* Nos  escassos meios  financeiros colocados  à  disposi.~o dos 
organismos  que,  de  algum  modo,  poderiam  promover  a  aplica-
ç~o das  NTis, 
* Na  falta de  forma~~o e  sensibiliza~~o adequadas dos  vàrios 
agentes  que  intervêm  no  processo  - utilizadores,  decisores 
e  mesmo  os profissionais. 
* Na  diminuta  dimens~o  do  sector  que  n~o  atrai  os 
fornecedores  comerciais dos  mais  variados equipamentos de-
dicados as bibliotecas. 
23 2.  Catàlogos automatizados 
2.1  ldentifica~~o 
2.1.1  Bibliotecas especializadas 
As  bibliotecas que  disp~em ou  têm  acesso  a  meios  informàti-
cos  s~o em  n~mero reduzido pelo  que  obviamente  o  n~mero  de 
catàlogos produzidos  por  computador  tambêm  o  ê. 
Para  sua  identific~ç~o e  obten~~o de  dados  que  nos permitis-
sem  caracterizà-los,  procedemos  a  inquàritos cujos resulta-
dos  figuram  nas fichas constantes do  Anexo  1.  Na  sua  maio-
ria,  trata-se  de  pequenos  catilogos  para uso  interno  das 
institui~~es,  criados  em  computador  de  grande porte  que  par-
tilham  com  outras  funç~es.  Deles elaboràmos  um  quadro resu-
mo: 
QUADRO  7 
CATALOGOS  COMPUTORIZADOS 
TIPO  I  MODO  DE  CRIACAO  I  TIPO  DE  DOCUMENTOS!  HARDWARE  I  SOFTWARE  I 
DE  1------------------l-------------------l--------------------l-----------------l 
9IBLIOTECAIPrbprio1Partilhadol  MI  P  IA.V. IOutrosiMicroiMinilMainframeiPrbprioiComerciall 
----------:------------------1-------------------:--------------------t-----------------J 
D  <17>  l  16  I  1  I  101  101  2  l  14  l  7  I  3  l  7  I  2  I  15  I 
----------:-------:-----~-----,---:----1----1------1-----1----:---------1-------:---------~ 
E  ( 10)  I  10  I  I  101  9\  3  l  10  I  1  l  1  I  8  l  4  l  6  I 
----------:-------:----------1---r---1----:-------:-----:----:---------:-------:---------1 
TOTAL  l  26  I  1  l  201  191  5  l  24  8  I  4  I  15  b  21 
<27)  I  I 
Alguns  dos  catàlogos  referenciados  foram  criados  recente-
mente~  encontrando-se  ainda  numa  fase  experimental,  n~o 
existindo por  isso dados suficientes  que  nos  permitam deter-
minar  a  sua  dimens~o,  prever  a  taxa  de  crescimento/ano  ou 
mesmo  saber  qual  a  percentagem da  colecçao  existente  no 
catàlogo. 
Os  seus objectivos  s~o idênticos:  criaçao de  bases  de  dados 
sectoriais que  cubram  àreas relacionadas com  as  instituiç~es 
a  que  pertencem. 
Em  rela~~o a  normas  adoptadas  na  sua  criaç~o~  os dados obti-
dos  foram  jà alvo de  desenvolvimento  no  ponto  1.1.3. 
24 
... 2.1.2 Bibliotecas Universitàrias 
As  bibliotecas universitàrias analisadas  (167)  representam 
um  conjunto  muito  significativo,  com  cerca  de  30X  do 
universo  e  possuem  alguns dos  fundos  mais  importantes  do 
pais,  nomeadamente  as  que  pertencem  ~s  àreas  das  ciências 
exactas.  As  in~meras teses,  trabalhos de  investiga~~o e  co-
munica~hes apresentadas  a  congressos  e  outras reunihes  pela 
nova  gera~~o de  investigadores  e  acad~micos  constituem  um 
manancial  de  informa~~o cuja  divulga~~o se encontra  limitada 
pela  ausência  de  meios  t~cnicos apropriados.  Em  termos  de 
pessoal  qualificado pode  igualmente afirmar-se  que  ~ o  sec-
tor  mais  bem  apetrechado. 
Por~m,  os  escassos  meios  financeiros  colocados  ~  sua 
disposiç~o,  e  a  inexistência de  esquemas  cooperativos,  entre 
outros factores,  têm  dificultado  o  desenvolvimento  de 
projectos  visando  a  constitui~~o de catàlogos automatizados 
ou  outras  aplica~~es de  novas tecnologias de  informa~~o. 
Tal  como  resumimos  no  quadro  3  - Aplica~~es  informàticas, 
apenas  se  verifica  a  existência de  quatro  projectos  de 
automatiza~~o de catàlogos  e  de dois  catãlogos  de  pequena 
dimens~o automatizados,  que  desenvolvemos  no  quadro  8: 
TIPO 
DE 
QUADRO  8 
CATALOGOS  COMPUTORIZADOS 
I  HODO  DE  CRIACAO  ITIPO  DE  DOCUMENTOS  I  HARDWARE  SOFTWARE 
~------------------1-------------------l--------------------l-----------------: 
IBJBLIOTECAIPrbprioiPartilhadol  MI  P  IA.V. IOutrosiMicroiMiniiMainframeiPrbprioiComerciall 
l----------1------------------l-------------------:--------------------l-----------------l 
I  B  <4>  4  I  4  I  3  I  2  I  3  3  I  1  3 
Obs.:  A  identifica~~o  dos  projectos  consta  das  fichas 
incluidas no  anexo  1. 
O projecto mais significativo,  visando  a  criaç~o de  uma  base 
de  dados  de  dimens~o e  interesse nacionais,  tem  como  origem 
um  estudo elaborado pela Biblioteca Geral  da  Universidade de 
Coimbra  sob  a  designa;~o de Sistema  Integrado de  Informa~~o 
Bibliogrãfica  <vide  ponto 2.1.7). 
Considerando  o  nõmero  e  particularmente  a  riqueza  do 
contel.tdo  das  bibliotecas universitàrias,  a  aplic:::a~~o  das 
NTis  e  em  nosso entender prioritãria,  como  forma  de colocar 
ã  disposi~~o da  comunidade cientifica  nacional  a  informa~~o 
de  que  s~o detentoras. 
25 2.1.3 Bibliotecas POblicas 
Nas  bibliotecas deste grupo  n~o existem catàlogos  automati-
zados  nem  outra  aplica~~o informàtica,  dado  tratar-se  de 
institui~~es organizadas de  modo  muito  rudimentar  com  um  ni-
vel  de  servi~os de  todo  insuficiente,  salvo  rarissimas 
excep~~es.  Limitamo-nos,  por  isso,  a  descrever  a  situa~~o 
existente,  atrav~s dos  dados  actualmente disponiveis. 
Em  Portugal  hà  que  considerar  pelo  menos  dois  tipos 
distintos de  bibliotecas  p~blicas:  as  que,  sob  essa designa-
ç~o,  foram  criadas nalgumas capitais de distrito e  dependem 
actualmente  do  Instituto  Português  do  Patrimõnio Cultu-
ral,  e  as bibliotecas municipais  que,  disseminadas  por  todo 
o  pais,  s~o perten~a das  autarquias locais. 
At~ agora  n~o tinha sido feito,  a  nivel  nacional,  qualquer 
esfor~o  efectivo  de  coopera~~o,  ou  at~  de  colabora~~o, 
envolvendo  o  conjunto destas bibliotecas,  pelo  que  elas se 
tem  vindo  a  desenvolver  isoladamente,  contando apenas  com  os 
seus escassos recursos. 
As  cinco  bibliotecas  p~blicas  existentes  nas capitais de 
distrito  <Lisboa,  Bragança,  Evora,  Leiria e  Vila Real>,  per-
tencentes ao  IPPC,  datam  do  sec.  XIX  ou  dos  primeiros anos 
da  Repóblica  e  os seus  fundos  foram  constituidos,  no  infcio, 
com  as obras provenientes dos  conventos religiosos extintos 
e  posteriormente pelas especies distribuidas  pelo  Deposito 
Legal,  de  que  s~o beneficiàrias. 
A  importancia  do  seu  fundo  antigo e  a  circunst~ncia de  terem 
podido  receber  gratuitamente,  ao  longo  de  anos,  toda  a 
produ~~o editorial  do  pais,  n~o foram  suficientes por  si  sõ, 
para as dotar  de  dinamismo,  em  termos  de  servi~o á  comunida-
de,  pois desde  sempre  tem carecido  de  pessoal,  de  instala-
~~es e  de  equipamento  indispensàvel. 
Recentemente  procedeu-se  a  um  redimensionamento  dos 
respectivos  quadros  de  pessoal,  mas  a  grande  maioria  dos  lu-
gares tàcnicos  assim criados,  continuam  por  preencher. 
Como  utilizadores tem  sobretudo estudiosos,  que  investigam  o 
seu  fundo  antigo,  e  estudantes,  particula~mente  do  ensino 
particular  ou  superior.  O  seu carâcter  de  erudiçtto  e  de es-
tudo torna-se mais  vincado  porque surgem,  quase todas,  asso-
ciadas  a  um  arquivo  com  o  qual  partilham os  poucos  meios  ao 
seu  dispOr. 
Com  a  designa~~o de  Biblioteca  P~blica e  Arquivo  Distrital 
de  Evora,  temos  a  ~nica grande biblioteca,  a  sul  do  Tejo,  a-
berta ao  p~blico em  geral.  Fundada  em  1805,  no edificio on-
de  ainda  hoje  se  encontra,  o  seu  fundo  antigo  foi 
sucessivamente enriquecido por  aquisii~es e  legados  de  muito 
valor,  como  a  rica  seci~O de  manuscritos  e  de  impressos  de 
grande raridade. 
26 A Biblioteca Popular  de  Lisboa,  com  exist~ncia autónoma  des-
de  1918  e  ainda  hoje  em  instalaç~es deficientissimas ê  cons-
tituída por  mais  de  150.000  volumes  todos  provenientes  do 
Deposito Legal. 
A Biblioteca  P~blica e  Arquivo  Distrital  de  Leiria,  que  fun-
ciona  desde  1916  e  se encontra provisoriamente instalada no 
edificio da  C~mara Municipal,  possui  mais  de  70.000 espécies 
no  seu  fundo  geral  e  uma  boa  hemeroteca. 
A  Biblioteca  P~blica e  Arquivo Distrital  de  Vila  Real  data 
de  1839  e  teve  uma  existência  irregular  e  dificil, 
tendo  estada  encerrada por  largos periodos.  Possui  hoje 
30.000  volumes,  em  instala;~es provisórias desde  1982. 
A Biblioteca POblica  e  Arquivo Distrital  de  Bragança,  criada 
legalmente  em  1916,  por  falta de  instala;~es e  pessoal,  sõ 
desde  hà  meses  se  encontra  aberta  ao  pOblico.  A  partir 
de  1982  deixou  de  beneficiar  de  DepOsito  Legal,  e  ainda  n~o 
se encontra totalmente  inventariada,  sobretudo  quanto  ao  seu 
valioso  fundo  antigo. 
Devemos  citar ainda  o  caso especial  da  Biblioteca Publica de 
Braga  que  da  jurisdi;~o do  IPPC  passou  para  a  Universidade 
do  Minho  e  que  tem  vindo  a  melhorar  em  termos  de  instala~~es 
e  sobretudo  de  serviço prestado  á  popula;~o da  cidade  em 
geral,  usufruindo  da  melhor  maneira  o  beneficio do  DepOsito 
Legal"  Possui  hoje  mais  de  400.000  volumes. 
Al~m das  jà citadas e  das  pequenas  bibliotecas  pertencentes 
a  diversas entidades publicas  ou  privadas,  como  Juntas  de 
Freguesia,  colectividades  e  Funda~~es,  hà  que  destacar  o 
Serviço  de  Bibliotecas  Fixas  e  .Itinerantes  da  Funda~~o 
Calouste  Gulbenkian  que  tem  tido  atê  agora  larga 
intercepç~o  com  o  sector  das  bibliotecas  municipais. 
Com  efeito,  a  rede  de  bibliotecas fi:<as  e  itinerantes,  per-
tencentes  a  uma  entidade  privada,  a  Fundaç~o  Calouste 
Gulbenkian  vem  desde  hã  cerca  de  25  anos  prestando re-
levantes  servi~os  neste  sector.  Trata-se  na  realida-
de  de  um  servi~o centralizado em  Lisboa  e  que,  um  pouco  por 
todo  o  pais,  montou  postos fixos  de  leitura,  sempre  com 
emprêstimo  domiciliàrio  e  com  os  livros  organizados  em 
estantes de  livre acesso.  No  entanto,encontram-se instalados 
deficientemente  e  em  grande  nómero  de  casos,  nos  prõprios 
locais das bibliotecas municipais,  embora  em  salas distintas 
e  com  organizaç~o separada.  Torna-se  assim  muitas  vezes 
dificil  distinguir,  ao analisar  os  inqu~ritos  preenchidos, 
a  verdadeira  situa~~o  de  tais  institui~~es  que  assumem 
um  caràcter misto  quanto  A responsabilidade  e  orienta~~o  do 
pessoal,  aos  fundos  e  aos  servi~os de  que  disp~em. 
No  que  respeita  As  bibliotecas municipais,  que  nos finais  de 
1985  eram  97,  a  sua  dimens~o  e  importância  s~o  muito 
variàveis,  mas  pode  afirmar-se,  sem  hesita~~o que,  na  sua 
esmagadora  maioria,  est~o longe  de  cumprir  os objectivos  que 
27 lhe  s~o próprios. 
Basta  dizer  que  apenas  17  sao dirigidas por  bibliotecàrios 
profissionais e,  se  24  declaram  possuir  mais  de  20.000 
volumes,  estes  caracterizam-se normalmente  por  uma  grande 
desactualiza~~o  e  inadequa~~o  em  face  do  p~blico potencial 
e  atê  real,  actualmente  constituido  quase  sõ  por 
estudantes do  ensino secundàrio.  Estes  jovens  procuram-nas 
por  n~o encontrarem resposta ás suas necessidades na  rede de 
bibliotecas  escolares,  praticamente inexistentes  em  todo  o 
pais,  salvo rarlssimas excepcoes. 
Com  fundos  bibliogràficos insuficientes  e  obsoletos,  quase 
sempre  conservados  em  depositas  - sem  acesso  livre,  portanto 
- e  n~o dispondo  de  catàlogos devidamente  organizados,  as 60 
bibliotecas  municipais  que  declararam praticar  o  emprêstimo 
domiciliAria  quase  nunca  assumem  de  facto  a  importência  que 
este tipo de  servi~o implicaria. 
No  entanto,de entre as bibliotecas exclusivamente municipais 
ê  for~oso real~ar a  importência  da  que  existe desde  1833~  na 
na  cidade  do  Porto.  Com  um  quadro  de  pessoal  de  72  funcionA-
rios  incluindo  10  bibliotecàrios,com mais  de  1  milh~o de  vo-
lumes  e  de  2.000 titulas de  publica;~es periOdicas,  com  va-
liosos fundos  especiais  e  uma  importante  biblioteca sonora 
que  serve  invisuais  em  todo  o  pais,  a  Biblioteca  P~blica Mu-
nicipal  do  Porto,  instalada  num  antigo convento  e  que està a 
passar  por  profundas  obras  de  remodela~~o e  amplia~~o 
dos  servi~os,  pode  considerar-se  uma  das três mais  importan-
tes bibliotecas do  pais. 
Deve  destacar-se  que  ~ tamb~m  beneficiària  do  Depbsito 
Legal,  como  de resto as Bibliotecas Municipais  de  Lisboa  e 
de  Coimbra  - ambas  muito  longe  da  import~ncia da  primeira 
e  a  Biblioteca  P~blica  de  Braga.  Nesta  àltima  tem-se 
desenvolvido,  com  regularidade,  actividades de  anima~~o que 
tambêm  surgem  pontualmente nalgumas  bibliotecas municipais. 
Mas  de  uma  maneira geral,  pode dizer-se  que,  salvo  raras 
excep~~es,  estas  institui~~es atê  agora  n~o tiveram  impacto 
na  vida  das  popula;Oes  nem  influência  no  meio  em  que 
deveriam  inserir-se. 
Nos  quadros  constantes  do  anexo  2  resume-se  a  situa~~o 
das  bibliotecas municipais  em  Portugal,  apresentando-se  no 
primeiro  uma  lista dos  concelhos  do  continente  que  declara-
ram  possuir  uma  institui~~o  deste tipo.  Assinalam-se  para 
cada  um  os  dados  disponiveis mais  relevantes,  jà que  n~o foi 
possivel  apurar  quaisquer  elementos  de  natureza financeira  e 
as estatisticas de  leitura  s~o inexistentes ou  pouco  fiàveis. 
No  quadro  seguinte,  tentou-se  uma  avalia~~o  das  97 
bibliotecas  declaradas.  Retiveram-se  apenas as  que  atingi-
ram,  numa  escala de  1  a  5,  os valores 5,  4  e  3.  Abaixo des-
te ultimo valor,  encontram-se  52  casos  que  n~o foram  consi-
derados  por  n~o reunirem  condi;~es minímas  de  funcionamento. 
28 Por  fim,  do  ~ltimo quadro  conclui-se  que  da  popula~~o  do 
continente  (9.613  milh~es)  54%  tem  teoricamente acesso  a  uma 
biblioteca municipal.  Mas  na  realidade,  dos  275  concelhos, 
84%  nao  estao cobertos  e  apenas  os  de  Lisboa,  Porto  e  Set6-
bal  apresentam  um  nivel  razoàvel. 
Mal  dimensionadas,  com  deficientes  instalai~es  e  fundos 
desactualizados,  sem  or;amento  próprio  nem  organiza;~o 
têcnica  adequada,  as Bibliotecas Municipais,  carecem  alêm 
disso  de  pessoal  habilitado  e  desconhecem  qualquer 
actividade de  coopera~~o entre si  ou  com  outras  instituiç~es 
do  sector. 
N~o pode surpreender,  portanto,  a  afirma~~o de  que  nenhuma 
delas  tem  sequer  projectos elaborados  no  que  respeita  a 
informatiza;~o ou  ã  utiliza;~o das  novas  tecnologias. 
Hi  apenas  neste  momento  uma  certa expectativa por  parte  da 
Biblioteca  P~blica Municipal  do  Porto  quanto  ao  projecto  de 
cria;~o de  base  nacional  de  dados  bibliogràficos  que  a  Bi-
blioteca Nacional  tem  em  estudo  e  no  qual  poder~o  cooperar 
certamente as  institui;~es beneficiArias  de  Deposito Legal. 
Em  termos  de  futuro,  torna-se  portanto  indispensàvel 
proceder  a  grandes  investimentos financeiros,  materiais  e 
humanos  para  modificar  este  quadro  preocupante,  que 
compromete  todo  e  qualquer  esforio  de  desenvolvimento 
cultural  das  populaiOes,  sobretudo  do  interior. 
Sendo  um  sector  que  legalmente està dentro  da  competência 
das  autarquias,  o  poder  central  tem  no  entanto  em  curso  um 
plano  de  apoio tàcnico  e  financeiro,  por  ter reconhecido  a 
sua  extrema  carência  e  por  outro  lado  a  importancia  que  ele 
pode  assumir  no  prbprio desenvolvimento  em  geral. 
Assim,  a  Secretaria de  Estado  da  Cultura propOs-se  inscrever 
no  or~amento de  1987  <PIDDAC>  uma  verba  de  cerca de  400 
milh~es de  escudos  destinada  a  esse fim  especifico.  Pretende 
igualmente  promover  cursos  de  forma~~o de  t~cnicos,  com  o 
apoio  do  Fundo  Social  Europeu. 
O  procedimento  juridico a  seguir serà a  celebraç~o  de  um 
contrato-programa  por  5  anos,  com  as  diversas  Câmaras 
Municipais  interessadas  num  financiamento  que  pode  atingir 
501.,  e  de  acordo evidentemente  com  as prioridades do  plano 
que  estA  a  ser elaborado.  Se este vier  a  ser  cumprido,  den-
tro das  perspectivas para  que  aponta  o  estudo  pr~vio jà rea-
lizado,  ê  de  crer  que  a  médio  prazo  a  situa;~o seja  profun-
damente  alterada,  e  sobretudo se  fOr  possível  contar  com  o 
apoio  dos  fundos  comunitãrios  para  a  reorganiza;~o e  a  mo-
derniza~~o do  sector.  A  informàtica  e  as  novas  tecnologias 
ter~o  desde  logo  de  estar  presentes  para  facilitar as 
actividades  de  coopera~~o - verdadeiras alavancas  para  o 
salto qualitativo e  quantitativo  que  se  imp~e. 
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O projecto da  Biblioteca Nacional  foi  tornado publico  com  o 
anóncio  do  concurso  internacional  para  fornecimento  de 
"hardware
11  e  "software",  encontrando-se  sintetizado  no 
"Caderno  de  Encargos:  concurso pãblico para  adjudicac;:~o do 
sistema  informàtico  da  Biblioteca Nacionalu,  elaborado  em 
Novembro  de  1986. 
Como  objectivo  primeiro  a  Biblioteca  Nacional  pretende 
criar  a  base nacional  de  dados  bibliogràficos,  constituída 
fundamentalmente  pelos  seus  fundos  e  os  de  algumas 
bibliotecas universitàrias  e  p~blicas. 
O  fundo  actual  abrange  no  seu  conjunto  cerca  de  três 
milh~es  e  duzentas  mil  monografias  e  noventa  e  um  mil 
tltulos de  publicaç~es em  s~rie.  O crescimento calculado, 
a  partir de  dados  de  1985,  e  de  cerca  de  31  000  monografias 
e  cerca de  6  700  títulos de  publicac;:~es em  sêrie. 
A  nfvel  de  equipamento  pretende-se utilizar  um  computador 
com  capacidade  para processar  os  volumes  previstos  e  com 
possibilidade de  ligac;:~o de  duzentos  terminais  que  poder~o 
estar  ligados  através da  rede  TELEPAC  ou  da  futura  rede 
VIDEOTEX. 
As  normas  propostas  no  esquema  de  cooperaç~o s~o:  UNIMARC~ 
ISBD~  AACR2~  ISO  2709  e  ISO  OSI. 
O  projecto  estã  faseado, 
mõdulos: 
destacando-se  os  seguintes 
* Outubro  de  1987  - catalogaç•o 
- OPAC 
- publica~~o da  bibliografia 
* .Junho  de  1988  - aquisiç;Oes 
- empr~stimos interbibliotecas 
O  investimento  ê  da  ordem  dos  125  milh~es de  escudos  (cerca 
de  855n000  ECUs>~  cofinanciado pelo  Governo,  pela  Fundac;:~o 
Calouste Gulbenkian  e  pela  Funda~•o Luso  Americana. 
2.1.5 Catàlogo Colectivo de  Periõdicos 
Pelo  seu  carActer  nacional  e  pela  fun~~o que  desempenha  c 
Catàlogo  Colectivo  das  Põblica~~es Periõdicas contidas  em 
Bibliotecas Portuguesas  e  editado  pelo  CDCT~  ê  um  dos  mais 
importantes. 
O  Catàlogo Colectivo das  Publica~bes Peribdicas contidas  em 
Bibliotecas  Portuguesas  publicou-se pela primeira  vez  em 
1948"  Tal  como  actualmente,  tinha  por  objectivo facilitar  o 
acesso  ãs  referidas  publica~bes  alàm  de  constituir  um 
30 instrumento  de  gestao de assinaturas,  de  forma  a  aproveitar 
o  melhor  possivel  as  dota~~es or~amentais.  O  seu  conte~do 
traduzia  as  existências  em  publica~~es peribdicas  de  175 
bibliotecas.  Estes dados  constavam  de  fichas  periodicamente 
enviadas  ás  bibliotecas para  actualizai~O e  a  partir  das 
quais  eram  elaboradas  as fichas  que  serviam  de  base  ãs 
sucessivas  edi;~es do  CatAlogo. 
Em  1977,  publicou-se  a  primeira  edi~~o elaborada  por  meios 
informãticos.  A  generalizada  falta de  pessoal  obrigou  á 
adop;~o  de  novos  mêtodos  de  trabalho  que  permitissem 
simplificar  os  dados  solicitados  ás  bibliotecas.  Nesse 
sentido deixou  de  pedir-se  a  indica;~o  das  lacunas  e  pas-
sou  apenas  a  solicitar-se o  estado das  colec;ees  (completa, 
incompleta  ou  muito  incompleta). 
Por  outro  lado,  a  possibilidade  de  utilizar  os  dados 
contidos nas  bandas  magnéticas  preparadas pelo Centro  Inter-
nacional  de  Registo  de  Publica~~es  Seriadas  dispensou  a 
necessidade  de  as  bibliotecas fornecerem  as  referências 
bibliogrificas  das  publica~~es  pelo  que  estas  passaram 
apenas  a  indicar  os  elementos  referentes  às  prõprias 
existências.  Esta  op;~o limitou as entradas para  o  CatAlogo 
a  publica;~es periOdicas  com  ISSN.  Nestes  moldes,  foram 
elaboradas as  edi~~es de  1979,  1984  e  està em  prepara~~o  a 
de  1986.  Esta cobrirà 20.000  publicaç~es contidas  em  cerca 
de  350  bibliotecas  portuguesas.  A  percentagem  de 
bibliotecas cobertas ronda  os  90%  mas  a  restrii~O a  publica-
i~es  com  ISSN  reduz  a  cobertura  em  termos  de  publicai~es 
periõdicas  a  cerca de  50%. 
A  partir  de  1987  come~ar~o a  ser  incluidas as  publica~~es 
sem  ISBN,  estando jà a  ser elaborada  a  recolha de  dados  no 
dominio  da  Agricultura.  Com  efeito,  as  facilidades 
oferecidas  pelos  "softwares"  de  pesquisa  justificam que  as 
preocupaç~es  relativas  à  prolifera;~o  de  registos  de 
publicai~es,  por  erros  na  respectiva  descri;~o 
catalogrifica,  em  particular  no  titulo respectivo,  deixem  de 
ser prioritirias. 
A  frequência  de  actualiza~~o do  catàlogo deveria  ser,  em 
principio,  de  dois  em  dois  anos,  mas  motivos  vàrios 
impediram  de  a  cumprir.  Face  a  recente possibilidade de  in-
trodu;~o  permanente  de  dados,  esta
1 planeada  a  adop;~o  do 
ritmo  de  produ~•o das  bandas  do  CIEPS,  ou seja 2  vezes  por 
ano. 
Actualmente  o  catàlogo  ~ produzido  num  computador  VAX  750  do 
Centro  de  Informàtica  do  Instituto Superior  T~cnico  <CIIST> 
que  elaborou  o  "software"  necessàrio ao  processamento.  O 
equipamento  deste  Centro  n~o permite  liga;~es  através  da 
rede  comutada,  nem  dispete  de  "software"  de  gest~o  e 
interroga;ao de  bases  de  dados  textuais.  Além  disso,  o  Cen-
tro  estA  sobrecarregado  com  a  utilizai~o  por  parte  dos 
.alunos  <4.000)  e  professores  do  Instituto,  alêm  de  efectuar 
31 tarefas  necessàrias  à  gest~o deste.  Nestas  condi~bes està 
em  estudo  a  colocaç~o do  catàlogo noutro computador  que  per-
mita  o  acesso via rede  p~blica de  transmiss~o de  dados  por 
ligacao  á  rede  comutada  e  dotado  de  "software
11  adequado  à 
recupera~~o da  informaç~o. 
Paralelamente  á  produ~~o  do  Catàlogo  Colectivo  de 
Publica~~es  Peribdicas contidas  em  Bibliotecas Portuguesas, 
o  CDCT  proporciona,  a  pedido,  a  obten~~o  de  catàlogos 
parciais,  alem  de  fornecer  a  cada biblioteca cooperante  uma 
listagem  suas  publica~~es,  com  a  descri~~o  catalogrà-
fica  completa  tal  como  figura  nas  bandas  magn~ticas 
do  CIEPS. 
A  limita~~o a  publicaç~es com  ISSN  reduz  bastante o  interes-
se dos  potenciais subprodutos.  Està,  no  entanto,  prevista a 
edi~~o  de  um  catAlogo  colectivo  das  bibliotecas  dos 
departamentos  do  Ministerio da  Agricultura para  1987,  jà com 
dados  completos. 
A  edi~~o de  1979  contou  com  a  colabora~~o das bibliotecas da 
Universidade  de  Coimbra  que  forneceram  uma  banda  magn~tica 
com  o  respectivo catAlogo colectivo.  Nessa altura encarou-
-se  a  hipàtese de organizar  a  recolha  de  dados  por  centros 
regionais,  mas  dificuldades de  vària ordem  impediram  que  o 
projecto avaniasse. 
Em  1980  foi  editado  o  Catàlogo Colectivo das  bibliotecas dos 
diferentes serviços do  Ministerio da  Educaç~o. 
A existência  a  curto prazo de  infra-estruturas  informàticas 
e  de  transmiss~o de  dados,  a  nlvel  de  todo  o  pais abre pers-
pectivas  de  concretizaç~o do  projecto inicial  de  produ~~o 
cooperativa  e  descentralizada  do  Catàlogo  Colectivo  das 
Publicai~es  Periódicas.  Uma  vez  rotinizado  o  acesso  em 
linha ao  Catàlogo,  fàcil  serà passar  à  introduç~o dos  dados 
em  linha  por  parte das bibliotecas equipadas  e  o  natural 
agrupamento  das outras em  torno destes palas. 
A  edi~~o do  Catàlogo Colectivo  ~ inteiramente suportada  pelo 
Instituto Nacional  de  Investigaç~o Cientifica. 
Todas  as bibliotecas nele  incluidas recebem  um  exemplar, 
gratuitamente,  em  troca  da  colaboraç~o  prestada.  Os 
exemplares  postos  á  venda  têm  um  pre;o  que  equivale  apenas 
ao custo unitArio da  sua  impress~o em  papel. 
2.1.6 Base  de dados  INFOLNETI 
O Laboratõrio  Nacional  de  Engenharia  e  Tecnologia  Industrial 
<LNETI>  desenvolveu  a  primeira base de  dados  portuguesa, 
acessivel  em  linha. 
A  INFOLNETI  tem  como  principal  objectivo  pOr  à  disposi~~o 
32 dos  utilizadores  um  conjunto  de  servi~os que  lhes  permitir~o 
ter  acesso  a  documenta;~o portuguesa  ou  sobre Portugal  no 
dominio  da  ind~stria e  energia.  Nessa  perspectiva,  numa 
primeira fase,  constar~o da  base  de  dados: 
a)  referências bibliogrãficas das  publicaçbes  n~o-periõdi­
dicas,  nacionais  e  estrangeiras adquiridas  <compra,  per-
muta~  oferta>  para  o  fundo  documental  do  LNETI; 
b)  referências bibliogràficas e  resumos  analiticos de  todos 
os  documentos  <monografias,  artigos  de  peribdicos, 
comunica;~es  apresentadas  em  reunioes  cientificas, 
teses,  disserta;Oes>,  publicados  por  autores  portugue-
ses; 
c)  refe~ências bibliogràficas e  resumos  analiticos de  todos 
oé  documentos  <monografias,  artigos  de  peribdicos, 
comunica~Oes  apresentadas  em  reunioes  cientificas, 
teses,  disserta;Oes),  publicados  por  autores 
estrangeiros; 
d)  referências bibliogrãficas e  resumos  analiticos de  docu-
mentos,  publicados  no  estrangeiro,  que  tratem  especifi-
mente  de  temas  relacionados  com  a  indãstria e  energia  em 
Portugal; 
e>  referências  bibliogràficas  e  resumos  analiticos  de 
patentes depositados  em  Portugal. 
A  partir  da  base  de  dados  o  utilizador  poderà  recorrer  a 
qualquer  dos  serviços  a  seguir  mencionados,  consoante  fOr 
mais  adequado: 
a>  Boletim bibliogràfico mensal; 
b)  difus~o  selectiva de  informaç~o  <SDI>  baseada  em  perfis 
de  utilizadores; 
c)  pesquisa rectrospectiva  em  conversacional. 





da  base  de  dados  INFOLNETI  tem  também  como 
promover  logo  que  possível  a  coopera;~o entre  os 
de  documenta;~o  e  informa;~o  do  Ministério  da 
e  Energia  e  de  outras entidades  com  interesses 
O  Centro  de  Informàtica  do  LNETI  està  equipado  com 
computadores  NORD  e  dispbe do  "software"  POLYDOC.  Este  tem 
grande  flexibilidade,  permitindo  ao  produtor  da  base  de 
dados  a  defini;~o de  grande  n~tmero de  parâmetros  consoante 
os  objectivos pretendidos. 
33 2.1.7 Sistema  integrado de  informa.~o bibliogrlfica 
A  regi~o  centro de  Portugal  caracteriza-se  por  evidentes 
assimetrias  que  abrangem  àreas relativamente  desenvolvidas, 
na  faixa  litoral~  em  contraste com  outras muito  carênciadas~ 
as  montanhosas  do  interior. 
No  intuito  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  desta 
regi~o,  a  Universidade  de  Coimbra  prop~e-se criar  uma  base 
de  dados  bibliogràficos  em  regime  cooperativo,  visando  as 
necessidades  dos  utilizadores  de  entidades  p~blicas, 
e  privadas. 
O sistema terà como  entidade coordenadora  a  Biblioteca Geral 
da  Universidade  de  Coimbra  e  participar~o no 
11input
11  cerca 
de  cem  bibliotecas entre as  quais se destacam:  as das  vArias 
Faculdades~  Departamentos  e  LaboratOrios  da  prOpria 
Universidade  de  Coimbra~  da  Universidade  de  Aveiro,  do 
Instituto Universitàrio da  Beira  Interior,  Bibliotecas Muni-
cipais  e  ainda centros de  Documenta~~o e  de  Informaç~o  dos 
sectores pOblico  e  privado. 
Prevê-se ainda  que  este sistema se articule com  outras bases 
de  dados  de  ambito  nacional  e  internacional  e  seja criado um 
serviço de  emprestimo entre bibliotecas e  de  fornecimento  de 
cOpias  de  documentos  primàrios. 
O  investimento  inicial  previsto  ~  de  cerca  de  100 
milh~es de  escudos,  escalonados  ao  longo  dos três primeiros 
anos,  estimando-se  em  53  o  nómero  dos  novos  postos  de 
trabalho  a  criar. 
O  equipamento  proposto  ~ o  seguinte: 
* 1  computador  Data  General  MV  2000 
* 40  terminais  *  4~ impressoras dedicadas 
O  software ainda  n~o està indicado. 
Os  custos  ser~o suportados por  verbas constantes do  PIDDAC  -
Plano  de  Investimentos  e  Despesas  de  Desenvolvimento  da 
Administracao  Central~  tendo sido solicitada a  comparticipa-
~~o do  FEDER. 
2.1.8 Sistemas Cooperativos 
A  coopera~~o  interbibliotecas  ainda  n~o  tem  grande 
significado  em  Portugal,  pelo  que  n~o  existem  catàlogos 
automatizados  dignos  de  referência mais  alargada. 
Porém,  a  informa~ao especializada nacional,  nomeadamente  a 
do  sector  agricola~  as patentes,  a  educa~~o,  a  economia  de 
34 energia  e  as  ciências aquàticas  e  das  pescas, 
carregada  em  sistemas automatizados  internacionais 
ASFIS,  ECODOC,  EUDISED  e  INPADOC. 
tem  sido 
- AGRIS, 
Sendo  fundamental  a  cria;~o de  esquemas  cooperativos  a  nivel 
nacional  e  ate  mesmo  local,  Onica  solu;~o  capaz  de 
contribuir  para  que  as bibliotecas portuguesas  desempenhem  o 
papel  que  lhes cabe  no  desenvolvimento  do  pais  é  na  permuta 
internacional  de  informa;~o.  Assim,  a  aplica~~o  das  NTis 
deve  ser considerada  com  prioridade  mâxima. 
2.2  Aspectos Financeiros 
Em  termos  genericos  e  possivel  tentar  identificar  no 
Or~amento Geral  do  Estado  e  no  PIDDAC  algumas  verbas  imputa-
veis às bibliotecas,  tal  como  consta  do  ponto  1.1.4.  Porem, 
e  impossivel  apresentar  numeras  com  o  minimo  de  credibilida-
de  no  tocante  à  criaç~o e  desenvolvimento  de  catàlogos auto-
matizados.  Como  jà afirmàmos  apenas  dispomos  de  um  projecto 
de  orçamento  para  a  constituiç~o da  Base  Nacional  de  Dados 
Bibliogràficos  a  criar na  Biblioteca Nacional  <ponto  2.1.4) 
e  cujo montante  global  ascende  a  160  milh~es de  escudos  e  o 
or~amento para  o  projecto de  desenvolvimento  do  sistema  in-
tegrado de  informaç~o bibliogràfica,  da  responsabilidade  da 
Universidade  de  Coimbra,  com  uma  verba  global  de  100  milh~es 
de  escudos  <  640  000  ECU>  (ponto  2.1.7>. 
No  tocante  aos  catàlogos jà existentes  n~o  foi  possivel 
obter  dados financeiros  ou  porque os serviços  responsàveis 
est~(J  intergrados  em  empresas cujo plano contabilfstico  n~o 
prevê  rubricas  t~o desagregadas  ou  porque  dependem  de  vArias 
entidades  ou  ainda,  no  tocante  ~s bibliotecas directamente 
dependentes  do  Governo  Central,  as  rubricas  englobam 
despesas  globais  que  n~o possibilitam  a  identifica~~o  do 
investimento feito.  · 
2.3  Colec~~es  cujo  interesse 
justificam a  computoriza~~o 
nacional  ou  internacional 
Considerando  o  Quadro  2  - Dimens~o,  verifica-se  que  as 
bibliotecas portuguesas  s~o  pequenas  em  termos  internacio-
nais.  Cerca  de  60X  possuem  menos  de  5000 monografias  e  me-
nos  de  100 titulas de  periódicos. 
Existem,  no  entanto,  grupos  ou  casos  isolados  que  pela  sua 
dimens~o  ou  particularmente pela riqueza  da  informa;~o  que 
detêm  justificam  uma  computoriza;~o  dos  respectivos 
catAlogas,  de  modo  a  tornà-los acessiveis  ã  comunidade 
nacional  e  internacional. 
Est~o  nestas circunstâncias,  entre  outros,  os  seguintes 
casos: 
35 a)  A  Biblioteca Nacional  detentora de  uma  colec~~o de cerca 
de  2  milh~es de  volumes  ê  responsãvel~  entre  outras 
fun~~es~  pelo  controle  e  divulga~~o  de  bibliografia 
portuguesa.  De  notar  que  n~o tem  sido dada  a  conveniente 
divulga~~o  á  bibliografia  portuguesa~  estando  o  seu 
controle  e  acessibilidade  limitados  ao  suporte 
convencional  das  fichas bibliogràficas  que  constituem os 
catàlogos  da  Biblioteca Nacional. 
b)  Algumas  das  principais bibliotecas universitàrias possuem 
ricas  colec~Oes de  periõdicos de  caràcter  cientifico  e 
naturalmente teses de  doutoramento  e  outros  trabalhos de 
investigaç~o.As teses sb por  si  justificam a  constituiç~o 
de  um  catàlogo automatizado  ao  qual  se poderia agrupar  a 
chamada  "literatura cinzenta"  produzida  nas  universidades 
portuguesas.  Sendo  um  sector  em  que  a  investiga~~o tem 
um  peso  significativo  no  panorama  nacional,  ê 
absolutamente  prioritàrio  controlar  e  divulgar  a 
informa~~c af  produzida. 
c)  O  periodo colonial  português originou  a  acumula~~o de  im-
portante  conhecimento  em  muitos  sectores vitais para  o 
desenvolvimento  dos  paises de  lingua oficial  portuguesa. 
Neste  sentido~  a  maior  colecç~o de  documentos  de  caràcter 
têcnico  e  cientifico encontra-se na  posse  do  Instituto 
Nacional  de  Investigaç~o Cientifica Tropical  que  n~o tem 
tido meios  para proceder  á  automatizaç•o  do  respectivo 
catAlogo  e  á  sua  consequente divulga;•a. 
d)  As  colec~ôes mais  significativas do  sector agricola  s~o 
as  do  Instituto  Superior  de  Agronomia  e  da  Estacao 
Agronbmica  Nacional.  O  primeiro  disp~e de  um  parque 
informàtico  prbprio  e  jà efectuou estudos  preliminares 
para  a  automatizaç~o do  catàlogo. 
2.4  Avalia~~o das dificuldades encontradas 
Tal  como  jà foi  referido no  ponto  1  e  como  se depreende  da 
situaç~o  descrita  no  ponto 2.1,  n~o  ~  possivel  indicar 
lacunas,  mas  sim projectos pontuais.  Esta  situaç~o nao  ê  de 
estranhar  tendo  em  conta as  condi~Oes de  funcionamento  das 
diferentes  bibliotecas  e  a  ausência de  uma  politica  de 
desenvolvimento  da  informa~~o.  A  falta  de  pessoal 
qualificado  e  a  deficiente  organiza;~o dos  servi~os,  junta-
-se  o  n~o  cumprimento  das  normas  no  que  respeita  á 
apresenta;~o das  publica;Oes portuguesas.  E  aliAs  em  rela-
cao  a  estas que  a  situa~~o e  mais  grave~  visto tratar-se  da 
produ;~o nacional~  dificilmente acessivel  nos  sistemas  in-
ternacionais. 
36 3.  Computoriza;~o das  fun;Oes  de  gest~o de bibliotecas 
3.1  Anàlise da  situaç~o 
O  quadro  3  - Aplica~~es informàticas,  resume  a  situa~~o, 
tendo sido identificadas as seguintes  situa~~es: 
* na àrea  das  aquisi~Oes  3  operacionais 
7  em  fase  de  projecto 
* na  área dos  empréstimos  6  operacionais 
8  em  fase  de  projecto 
Além  destes casos  foram  ainda  identificadas  13  aplica~Oes em 
funcionamento  e  3  projectos  que  se  reportam  a  aplica;Oes 
diversas  - tratamento de  texto,  ficheiros  de  endere;amento, 
difus~o selectiva de  informa;~o e  impress~o de  fichas. 
Estas escassas aplica;Oes  foram  desenvolvidas  em  microcompu-
tadores  de  pequeno  porte,  hà  relativamente  pouco  tempo,  o 
que  n~o permite tirar  conclus~es quanto  aos  resultados obti-
dos. 
E  natural  que  estas  aplicaç~es sofram  um  assinalàvel  cresci-
mento,  quer  pelo  facto  de  os micras  estarem  a  entrar  no 
quotidiano  de  muitas entidades detentoras  de  bibliotecas, 
quer  pelo  conhecimento  de  projectos  em  curso  que  passam 
necessariamente pelo recurso  ã  automatiza;~o. 
O  projecto de cria;•o de  uma  rede  de  bibliotecas  pOblicas 
municipais  levanta  A  partida a  necessidade de  organizar  o 
empr~stimo interbibliotecas e  o  prbprio  empr~stimo domicili-
àrio sofrerà por  certo  um  aumento significativo  n~o contolà-
vel  por  màtodos  manuais. 
37 4.  Servi.os aos utilizadores por  meios  inform~ticos 
O  acesso  a  serviços automatizados  de  pesquisa de  informaç~o 
iniciou-se  em  Portugal  em  1977  no  Centro  de  Documenta~~o 
Cientifica  e  T~cnica  <CDCT>  do  Instituto  Nacional  de 
Investigai~O Cientifica.  Em  1986  a  situa;~o existente està 
resumida  no  quadro  que  se segue: 
QUADRO  9 
ACESSO  A BASES  DE  DADOS 
UTILIZADORES  I  N~MERO  I  PERCENTAGEM 
Bibliotecas Universitàrias 
Bibliotecas de  empresas 
Biblio.  Administr.  Central 
Biblio.  da  Banca 











N~o  hã  serviços  de  videotex  em  Portugal  nem  outros  servi~os 
pu~licos  de  interesse  para  esta  área  baseados  na 
teleinformàtica. 
4.1  Bases de dados acessiveis on-line 
Das  38  bibliotecas  recenseadas  36  têm  acesso  ao 
distribuidor  QUESTEL/TELESYSTEMES.  Outros 
distribuidores  CQnsultados  s~o  DIALOG,  ESA-IRS, 
DATA-STAR,  PERGAMON/INFOLINE,  BLAISE,  STN,  ECHO  e  a 





A  taxa  de  utilizai~O é  baixa  na  maioria  dos servi;os  sendo 
o  tempo  total  de  conex•o  por  mês  de  cerca  de  30  horas  em 
média. 
Dados  recolhidos  nos  utilizadores  mais  representativos 
permitem-nos  indicar  que  as  dez  bases  de  dados  mais 
utilizadas  s~o  <a  análise  n~o abrange  a  base  CELEX>: 
Medline 
Pascal 
CA  Search 
Embase  <Excerpta  Medica) 






Todos  estes  ser-vi~os têm  contratos  com  alguns  dos  centros 
distribuidor-es  mencionados  e  actuam,  em  alguns casos  como 
intermediArias para outras entidades.  Mesmo  nestes casos  não 
há  lucros  a  assinalar. 
4a2  Obstàculos  â  implantaç~o destes serviços 
Durante virios anos  o  CDCT  foi  o  ónico  servi~o 
aos  centros distribuidores de  bases  de  dados. 
obstàculos  à  implanta~~o deste  servi~o foram, 
ser: 
*  aquisi~~o de  equipamento 
* "medo"  da  informática 
* pagamento  em  divisas 
* elevado custo destes serviços 
que  recorria 
Os  principais 
e  continuam  a 
* desconhecimento  das  capacidades oferecidas pelos sistemas 
* falta  de  consciencializa~~o  do  papel  da 
especializada. 
informa~~o 
Basicamente  a  situa~~o em  geral  é  a  mesma  como  atestam  os 
ndmeros  indicados  mas,  a  press~o exercida pela  informática, 
em  particular  pela  micro-informática,  tende  a  mudar 
rapidamente  a  situa~•o.  No  entanto,  a  nfvel  de  tomada  de 
decis~o,  hã  tendência para considerar estes  servi~os como  de 
uso  a  tftulc excepcional  e,  em  muitos  casos,  defendendo  a 
existéncia de  um  serviço centralizado,  a  nfvel  nacional.  O 
facto  destes sistemas produzirem sempre  resultados,  mesmo 
que  estes  n~o sejam  os  mais  pertinentes,  conduz  à  ideia 
errada  de  que  qualquer  pessoa  pode  pesquisar  qualquer 
assunto.  Deste  modo,  a  existência  do  acesso  a  estes serviiOS 
em  diversos departamentos  é  interpretado como  uma  duplicai~O 
e  n•o  como  uma  especializa~~o. 
Mais  uma  vez  ~ patente  a  necessidade  de  mentalizaç~o  das 
mais  altas esferas. 
39 5.  Empréstimo interbibliotecas 
5.1  Anàlise da  situa~~o 
O  empréstimo  interbibliotecas,  entendido  como  empréstimo  de 
obras,  nao está institucionalizado no  pafs,  pelo  que  n~o é 
possível  obter  dados.  Ele existe mas,  é  restrito e  baseia-
se,  na  maioria  dos  casos  em  contactos  a  nfvel  pessoal,  pelo 
que  n~o é  quantificàvel.  As  bibliotecas do  Instituto Britâ-
nico  em  Portugal  e  do  Instituto Franco-Português  facultam  o 
empréstimo  de  obras  de  bibliotecas dos  seus pafses.  Relati-
vamente  a  estes,  os  dados  de  que  dispomos  constam  do  quadro 
seguinte: 
QUADRO  10 
EMPRESTIMO  INTERBIBLIOTECAS 
ANO  INSTIT.  BRITANICO  I  INSTIT.  FRANCO-PORTUS. 
I  1984/85  I  720  150 
l  1985/86  I  365  200 
No  referente  a  fornecimento  de  fotocópias  de  documentos,  a 
situa~~o  é  diferente.  Com  efeito,  hà  dezenas  de  anos  que 
o  Centro  de  Documentaç~o Cientifica e  Técnica  <CDCT>  do 
Instituto Nacional  de  Investigaç~o Cientifica  <anteriormente 
a  1976:  Centro  de  Documentaç~o Cientifica do  Instituto  de 
Alta  Cultura)  tem  um  serviço de  fornecimento  de  fotocópias 
baseado,  a  nfvel  nacional,  no  Catálogo  Colectivo  de 
Publica~bes  Periódicas  Existentes  em  Bibliotecas 
Portuguesas.  Para  obter  fotocópias  de  documentos  n~o 
existentes  no  Pafs,  o  CDCT  recorre preferencialmente  aos 
serviios  do  Document  Supply  Centre  da  British  Library,  do 
Centre  de  Documentation  Scientifique et  Technique  do  CNRS, 
na  Europa  e  do  NTIS,  da  UMI  e  da  Engineering  Libraries 
Society,  nos  Estados  Unidos. 
No  que  se refere ao  fornecimento  de  fotocópias  de  documentos 
existentes  no  pafs  n~o é  possfvel  ter  dados  exactos  visto 
n~o  haver  registos  das  fotocópias  trocadas  entre 
bibliotecas.  Com  efeito,  a  maior  parte das bibliotecas tem 
um  estatuto tal  que  n~o lhes permite receber  dinheiro  pelo 
que,  o  fornecimento  de  fotocópias  é  feito de  forma  informal 
e  sujeito  As  contingências  or;amentais,  n~o  podendo  no 
entanto  ser  ignorado.  O  CDCT  estabeleceu  acordos  com 
40 diversas  bibliotecas,  de  forma  a  superar  as  dificuldades 
legais  quanto  ao  pagamento,  pelo  que  um  bom  número  de 
bibliotecas  só  fornece  fotocópias  por  intermédio  deste 
Centro.  Relativamente  a  esse tráfego existem dados  que  se 
incluem  no  quadro  11. 
Quanto  à  obten;~o  de  documentos  do  estrangeiro,  as 
formalidades  dos  pagamentos  em  divisas  s~o tais que  a  maior 
parte das bibliotecas  n~o pode  ou  teria grandes dificuldades 
em  efectuá-los,  pelo  que  recorrem  ao  CDCT.  Assim,  na  dóvida, 
é  mais  fácil  requisitar  o  documento  ao  CDCT  que  o  obterá 
onde  ele existir,  no  pafs  ou  no  estrangeiro. 
No  quadro  seguinte  apresentam-se  os  dados  relativos  ao 
fornecimento  de  artigos de  periódicos  em  1985: 
QUADRO  11 
FOTOCOPIAS  DE  ARTIGOS  DE  PERIODICOS 
-----------------------------------------------------------
:  BIBLIO.PORT.  I  BLSDC  CDST/CNRS  I  OUTROS  I 
CDCT  2300  1600  300  300 
Estes  n~meros têm  vindo  a  crescer  lentamente sendo  o  total 
em  1985  triplo do  que  se verificou  em  1973.  O  aumento  ê 
sobretudo  devido  a  maior  número  de  pedidos  para  o 
estrangeiro.  Em  Agosto  de  1986  já foram  atingidos os  valores 
finais  de  1985  o  que  representa  um  aumento  superior  aos 
verificados  em  anos anteriores. 
Os  instrumentos  para  localizar  as  publica~bes  s~o,  em 
primeiro  lugar,  o  Catálogo  Colectivo  das  Publica~bes 
Periódicas  Existentes  em  Bibliotecas  Portuguesas  e,  em 
seguida,  o  Current Serials Received  da  British Library e  o 
Catalogue  des  périodiques  re~us  do  CDST/CNRS.  Qualquer 
destes catálogos,  embora  produzido  por  meios  informáticos  ~ 
utilizado na  vers~o impressa. 
Cerca  de  50/.  dos  pedidos  resultam  de  pesquisas 
bibliográficas  efectuadas  em  bases  de  dados,  pelo  que  em 
muitos  casos  vem  indicado  o  local  de  obten~~o do  documento 
na  própria referência bibliográfica. 
A  encomenda  directa através  dos  sistemas de  informa~~o  em 
linha  é  raramente  utilizada devido  ao  seu  pre~o elevado. 
Uma  anAlise feita sobre os dados  recolhidos para  elabora~~o 
da  catálogo  colectivo,  que  abrangeu  cerca  de  400 
bibliotecas,  revelou  que  n~o há  excessiva  duplica~~o  de 
assinaturas  a  nfvel  nacional.  A  dispers~o geográfica  e  as 
41 dificuldades  administrativas  no  intercâmbio de  fotocópias 
decerto  provocariam  uma  maior  duplica~~o,  n~o  fossem  os 
meios  cada  vez  mais  reduzidos  de  que  disp~em as bibliotecas. 
Na  Universidade  de  Coimbra,  onde  há  uma 
geogrAfica  dos  diferentes departamentos  e  uma 
por  parte  da  biblioteca central,  é  feita  uma 
aquisi~~es  no  sentido de  optimizar  o  dispêndio 
disponfveis  nos diferentes departamentos. 
concentra~~o 
coordena~~o 
gest~o  de 
das  verbas 
Atendendo  ao  papel  de  lfder  tradicionalmente  desempenhado 
pelo  CDCT  no  servi~o  de  localiza~~o  e  obteni~O  de 
documentos,  muitas  bibliotecas  adoptaram  impressos 
semelhantes  aos  deste  Centro  para  efectuarem  as  suas 
encomendas.  Tal  situa~~o representa  uma  uniformizai~O  de 
procedimentos  que  se  traduz  numa  simplificai~O  para  as 
bibliotecas  que,  n~o  tendo  pessoal  qualificado,  mais 
facilmente  respondem  às  solicita~Oes de  que  s~o alvo. 
Como  já  foi  dito  anteriormente,  n~o  existe  tráfego 
quantificável  de  empréstimo  interbibliotecas  no  que  se 
refere a  monografias  e  relatórios.  Aliás,  apenas se  podem 
verificar  as  existências destas obras  em  cada  biblioteca 
pela consulta dos  respectivos catálogos  em  fichas~  pois  n~o 
existem  catálogos  impressos  de  publica~~es n~o  periódicas. 
Algumas  institui~~es  difundem  listas das  suas  aquisiçbes 
através  de  boletins  informativos  periódicos,  de  diffcil 
pesquisa  retrospectiva  já que  n~o  s~o  elaborados  fndices 
cumulativos. 
O  empréstimo  internacional  interbibliotecas seria  possfvel 
se  houvesse  bibliotecas  portuguesas  interessadas  em 
participar.  Tal  n~o  tem  acontecido por  raz~es  de  vária 
ordem.  Para  as  compreender  é  necessário  distinguir  as 
bibliotecas  públicas  das  bibliotecas  especializadas.  Nas 
primeiras,  tradicionalmente  a  grande  maioria das  obras  s~o 
em  lfngua  portuguesa  e  de  ficç~o  pelo  que  os  seus 
utilizadores  n~o procuram outro tipo de  literatura.  No  que 
se  refere ãs bibliotecas especializadas,  em  particular  às 
bibliotecas  universitárias,  é  evidente  que  esse empréstimo 
teria interesse,  tanto mais  que  sao cada  vez  mais  magras  as 
verbas atribuídas às  aquisi~~es. 
No  que  diz  respeito ao  fornecimento  de  fotocópias  de  artigos 
de  periódicos,  resumimos  no  quadro  seguinte  os  dados 
disponfveis sobre  o  funcionamento  deste. 
42 QUADRO  12 
FOTOCOPIAS  DE  ARTIGOS  <Funcionamento> 
l  ELEMENTOS 
Total  de  pedidos/ano 
Total  de  pedidos satisfeitos/ano 
Pedidos satisfeitos com  meios  nacionais 
Pedidos satisf.  atravs serv.  estrang. 
Pedidos provenientes  do  estrangeiro 
Tempo  médio  de  process.de  1  pedido 
No. 
4700 
4500  96% 
2300  51/. 
2200  49% 
10  0,21. 
4-6 semanas 
Como  foi  dito  anteriormente,  o  recurso  a  serviços 
automatizados  de  informaç~o,  iniciados  em  Portugal  em  1977, 
teve  como  resultado  um  aumento  substancial  dos  pedidos  de 
fotocopias,  particularmente  p~ra o  estrangeiro.  Com  efeito, 
n~o  só  a  pesquisa bibliográfica se tornou  mais fácil,  como 
se alargou  o  espectro das  publicai~es com  interesse para  os 
diferentes  domfnios  do  conhecimento.  Pode  dizer-se  que 
actualmente  se  processa  o  triplo do  ndmero  de  pedidos 
processados  em  1973,  apesar  das dificuldades financeiras  com 
que  se  debatem  os  investigadores,  na  sua  maioria 
universitãrios,  e  do  estado de  indecis•a e  expectativa  da 
indóstria portuguesa. 
N~o  é  possfvel  fornecer  dados  exactos sobre  a  distribui;~o 
dos  pedidos pelas diferentes áreas do  conhecimento  e  lfnguas 
mas  estimamos  em  70%  os artigos no  domfnio  das  ciências 
exactas,  de  engenharia  e  de  medicina,  e  em  80%  os textos de 
lfngua  inglesa. 
Tendo  em  conta  as  caracterfsticas  já  apontadas  das 
bibliotecas  pdblicas,  a  quase totalidade dos  pedidos  s~o 
oriundos  de  bibliotecas especializadas das  Universidades,  da 
indóstria  e  de  departamentos  governamentais. 
A  semelhan~a  do  que  acontece  com  a  maioria  das bibliotecas 
e  serviios de  documenta~~o,  o  CDCT  n~o tem  or;amento  próprio 
nem  tao pouco  contabilidade própria.  Todos  os pagamentos  e 
recebimentos  sáo  efectuados  através  dos  serviços  de 
contabilidade  do  Instituto  Nacional  de  lnvestigaç~o 
Cientffica.  Nestas  condi~~es,  n~o existe uma  contabilidade 
separada  que  possibilite o  fornecimento  de  dados  sobre  os 
custos envolvidos.  No  entanto,  a  polftica seguida  em  todos 
os  servi~os  prestados  é  de  fazer  o  utilizador  pagar  os 
custos  adicionais.  Todas  as  despesas  inerentes  ao 
funcionamento  do  serviço  s~o suportadas pelo  or~amento  do 
Instituto. 
43 5.2  Planos futuros 
O Catàlogo Colectivo  das  Publicai~es Periódicas  Existentes 
em  Bibliotecas Portuguesas constitui  uma  base de  dados  cujo 
acesso  em  linha  apenas  estA  a  ser  utilizado  para  a 
introduç~o  de  dados  através de  linha  dedicada.  O  acesso 
público através  da  rede de  transmiss~o de  dados  por  ligaç~o 
à  rede telefónica comutada  estA  desde  hã  muito  planeado  mas 
tem  sido  sucessivamente  retardado  devido  à  falta  de 
equipamento  adequado  por  parte de  um  nómero  de  potenciais 
utilizadores  que  justifique os custos envolvidos. 
O  plano  de  dota~~o  das  Universidades  com  material 
informático e,  em  particular,  micro-informático,  que está a 
ser  levado  a  cabo pelo Ministério da  Educai~O  abre  novas 
perspectivas  pelo  que  se iniciaram já estudos  no  sentido de 
possibilitar  a  pesquisa  em  linha  do  referido  catálogo. 
Pensa-se  que  a  mesma  será efectiva durante  1987.  A  fase 
seguinte  será  a  requisi;~o  dos  documentos  por  via 
electrónica,  o  que  permitirá reduzir  bastante o  intervalo de 
tempo  médio  entre  a  recep;~o do  pedido  e  a  sua  satisfa;~o. 
No  entanto,  a  parcela  de  tempo  mais  importante  neste 
processo é,  em  geral,  consumida  pela biblioteca portuguesa 
que  fornece  as  fotocópias  que,  em  muitos  casos,  está sujeita 
à  obten;~o  de  autoriza;~o  superior  para  efectuar  as 
referidas  fotocópias.  As  dificuldades  burocráticas  s~o 
muitas  vezes  as  mais diffceis de  ultrapassar  e  destroem 
qualquer  sistema  de  obten~~o  de  documentos  por  mais 
sofisticado  que  ele  seja.  Neste  campo  é  necessária  uma 
campanha  de  mentaliza~~o a  diversos nfveis,  que  é  tanto mais 
diffcil  quanto  ê  certo  que  a  urgência  e  a  eficiência  s~o 
no~ôes que  n~o têm  constituído prioridades no  funcionamento 
dos  serviços. 
No  que  respeita  a  liga;~es internacionais,  é  natural  que  a 
entrada  do  pafs  na  CEE  traga  uma  abertura  de  perspectivas 
que  facilite  os  contactos  e  exer;a  uma  certa  press~o  no 
sentido de  melhor  nos  integrarmos  nos  esquemas  europeus. 
5.3  Vantagens  e  dificuldades verificadas 
E  indiscutfvel  que  os  mecanismos  existentes  de  empréstimos 
interbibliotecas,  incluindo  o  fornecimento  de  fotocopias  de 
documentos,  s~o deficientes e  causam  insatisfaç~o a  todos  os 
niveis.  No  entanto,  as disponibilidades para  investir  na 
melhoria  dos  sistemas  s~o poucas,  por  um  lado devido  à  falta 
generalizada de  pessoal  nas  bibliotecas e,  por  outro,  devido 
ao  fraco  poder  económico  da  maioria  dos  utilizadores  que  n~o 
podem  suportar  os  encargos resultantes  do  recurso  a  sistemas 
automatizados.  Acresce  que  as  condi;~es de  funcionamento  da 
maioria  das  bibliotecas  impedem  a  quantificaç~o  das  suas 
tarefas  e,  portanto,  a  avaliaç~o das  mesmas  em  termos  de 
gest~oh  Além  disso,  raros  s~o  os  responsãveis  por 
bibliotecas  que  receberam  formaçâo  perspectivada  para  a 
44 gest~o.  Estes aspêctos  têm  sido salientados pela  Associa~~o 
Portuguesa de  Bibliotêcãrios,  Arquivistas  e  Documentalistas 
que  tem  actuado  na  àrea da  forma~~o profissional  e  junto das 
entidades  responsãveis  no  sentido de  alterarem  a  situa;~o. 
Os  resultados  desta  ac;~o  de  mentaliza;~o  n~o  ser~o 
obviamente visiveis  a  curto prazo. 
45 6.  ConclusOes 
6.1  Avalia~~o dos  resultados 
O  aparentemente  elevado  numero  de  bibliotecas  (556)  n~o 
corresponde  de  modo  algum~  a  uma  preocupa~~o de  leitura ou 
de  estar  informado  mas  t~o sõ  à  necessidade  de ostentar essa 
possibilidade.  Esta  situai~O n~o ê  salientada pelos  nómeros 
apresentados  mas  está patente nos  inquéritos  a  que  tivemos 
acesso  que  nos  indicam  que  a  grande  maioria  das  bibliotecas 
tem  insuficiente ou  nenhum  pessoal  qualificado.  Consequen-
temente  n~o est•o  em  condi;~es de  fornecer  a  informa~~o cer-
ta no  momento  exacto. 
Por  outro  lado,  a  anàlise da  dimens~o das bibliotecas revela 
que  cerca  de  60%  tem  menos  de  5.000  monografias  e  apenas 
25%  tem  mais  de  10.000.  Os  dados  utilizados revelam  ainda 
que  a  taxa  de  novas  aquisi~~es ê  bastante baixa.  Esta falta 
de  actualiza~~o em  monografias  n~o e  compensada  por  elevado 
numero  de  assinaturas de  peribdicos jà que  cerca  de  dois 
ter~os assinam  menos  de  100 titules. 
Os  resultados apresentados  s~o ilustrativos da  situa~~o  em 
Portugal  no  dominio  da  informa~âo especializada e  n~o  sb. 
Com  efeito,  verifica-se em  todos  os paises  industrializados 
a  utilizai~O generalizada de  sistemas de  informai~O especia-
lizada  nacionais  e  estrangeiros  eficientes,  capazes  de 
responder  às  necessidades  em  informa~~o do  pais e,  em  parti-
cular  da  ind~stria.  Assim,  a  baixa taxa  de  utiliza~~o  n•o 
pode  deixar  de reflectir  um  fraco  desenvolvimento  industri-
al. 
No  que  respeita ao  acesso  a  servi~os  automatizados,  apesar 
de  eles  existirem  e  serem  periodicamente  publicitados 
através  de  seminàrios,  de  presença  e  demonstra~~es em  reu-
ni~es cientificas e  industriais,  de  artigos  em  org~os escri-
tos da  comunicaç~o social,  de  entrevistas  na  ràdio,  de  cur-
sos  a  finalistas  de  engenharia,  anuncias  em  publicaç~es  pe-
riõdicas cientificas,  etc,  o  seu  uso  continua  a  ser  incipi-
ente  como  confirmam as cerca  de  30  horas  mensais  de  utiliza-
i~O.  O  elevado  custo destes servi;os num  pais  de  economia 
pobre  tem  sido apresentado  como  justifica;~o  para esta si-
tuai~O  mas  n~o ê  a  ónica.  Com  efeito,  as  mesmas  condi;Oes 
n~o impedem  que,  por  exemplo,  se adquira  equipamento  infor-
màtico  que  nem  sempre  ~rentabilizado. 
A  prolifera~~o  da  micro-informàtica  contribuiu,  aliàs, 
para  que  fossem  desenvolvidas  algumas  aplicaç~es  na 
àrea da  documenta;~o que  n~o teriam surgido  sem  ela.  Est~o 
nestas  condi;~es a  maioria  dos  projectos  assinalados  nos 
quadros  3,  4  e  5. 
A  diminuta  dimens~o  da  maioria  dos  fundos  e  os 
poucos  serviços  prestados aos utilizadores fazem  com  que 
46 haja  relutência  no  que  respeita ao  investimento  nesta 
àrea.  Por  outro  lado,  o  medo  da  informàtica  generalizado 
entre  os  profissionais  nesta  àrea,  na  sua  maioria  de 
formai~O  humanistica,  tem  contribufdo para  a  lenta  invas~o 
das  bibliotecas pela  informática.  O  clima criado  A  volta 
das  novas  tecnologias  e  os  numerosos  cursos  que  têm  vindo  a 
ser feitos,  sobretudo pela  BAD,  sobre  aplica~~es da  micro-
-informAtica  a  documentai~o,  tende  a  alterar  a  situai~O.  No 
entanto,  mais  uma  vez,  ê  da  iniciativa dos  profissionais a 
mudan~a que  se estA  a  operar. 
6.2  Cooperac~o 
A  coopera~~o com  outros palses,  nomeadamente  com  a  Fran;a  e 
a  Gr~-Bretanha,  no  domlnio  da  documenta~~o existe hà  largos 
anos,  em  particular,na  realizaç~o de  vàrias  ac~~es de  forma-
~~o  que  muito  têm  contribuldo para  que  os  profissionais 
estejam  a  par  do  que  se passa nos  outros paises europeus  e 
na  continente americano.  Saliente-se que  a  introdui~O  dos 
servi~os de  pesquisa  de  informa~~o  em  linha no  nosso pais 
deve-se  á  iniciativa da  Suécia  que  apoiou  financeiramente 
o  laniamento deste tipo de  servi~os durante  5  anos. 
No  entanto,  a  fraca  produ~~o,  em  Portugal,  de  literatura 
cientifica  e  técnica  leva  a  que  a  nossa  participa~~o  em 
projectos  ou  servi~os  nesta  àrea  se  fa;a  quase  que 
exclusivamente através de  organismos  internacionais onde  to-
dos  os paises  tem  teoricamente  o  mesmo  estatuto.  A  ausência 
de  contribui~~o  portuguesa  para  o  projecto  INIS  da  AIEA 
ilustra bem  qu~o tebrica  ~ essa  igualdade de  oportunidades. 
A  situa~~o de atraso  em  que  se encontra  o  nosso pais  n~o nos 
torna parceiros atraentes para os paises desenvolvidos  a  me-
nos  que  tal  coopera;~o lhes traga  substanciais  vantagens 
ecõnomicas. 
Tal  situaç~o n~o seria mesmo  assim desvantajosa se os  bene-
neficios por  nbs  recolhidos representassem  uma  contribui~~o 
significativa para  o  nosso  desenvolvimento,  o  que  nem  sempre 
tem  acontecido.  Apesar  de  tudo,  a  coopera;~o tem  tido  um 
papel  positivo  e  é  desejãvel  que  o  pais possa  continuar  a 
beneficiar  dela  no  ~mbito de  projectos da  iniciativa  da 
Comiss~o das  Comunidades  Europeias. 
6.3  Areas  susceptfveis de beneficiar  do  apoio comunitário 
Um  dos  maiores  problemas  do  nosso  pafs  em  termos  de 
informa~~o  consiste  na  ausência  de  dados  sistematizados 
sobre os  diversos sectores de  actividade.  Assim,  obviamente 
que  é  prioritário  a  cria;~o de  mecanismos  de  recolha  de 
dados  e  sua  sistematiza;~o,  de  modo  a  permitir  o  seu  acesso 
por  entidades públicas  e  privadas,  nacionais  e  estrangeiras. 
A  participa~~o  em  sistemas  cooperativos  ou  projectos 
47 conjuntos  é  um  meio  bastante pedagógico  e  eficiente  de 
desenvolver  as estruturas necessárias.  No  entanto,  nem  todas 
as  áreas  s~o  susceptfveis  de  integra~~o  em  projectos 
multinacionais,  embora  tenham  grande  importahAncia  do  ponto 
de  vista interno. 
Seguidamente  indicamos  as  áreas  que,  do  ponto  de  vista 
nacional,  nos  parecem  ser  susceptfveis  de  beneficiar 
grandemente  com  incentivos exteriores,  em  particular  por 
parte da  CCE: 
1- Estabelecimento  de  uma  rede  de  bibliotecas püblicas capaz 
de contribuir  para elevar  o  nivel  cultural  das  popula;~es 
e  simultaneamente apoiar  o  desenvolvimento regional. 
2- Apoio  ao  projecto  de  informatiza;~o  da  Biblioteca 
Nacional,  em  particular  no  que  respeita  á  publica~~o  do 
Boletim  da  Bibliografia Nacional,  que  n~o s6  n~o  está 
informatizada,  mas  também  n~o ê  publicado há  algum  tempo. 
O  desenvolvimento  de  uma  rede entre bibliotecas nacionais 
que  permitisse  o  acesso por  computador  ás  bibliografias 
nacionais  dos  pafses europeus seria um  bom  contributo 
para  o  controle bibliográfico universal. 
3- Cria~•o de  uma  base  de  dados  sobre  produ~~o cientffica  e 
tecnológica portuguesa,  de  modo  a  favorecer  os contactos 
com  investigadores de  outros pafses trabalhando  em  áreas 
afins  e  desejando  concorrer  a  projectos  plurinacionais 
financiados  pela  CCE. 
4- Cria~~o  de  uma  base  de  dados  de  literatura  cinzenta 
emanada  dos  vários departamentos  da  Administra;~o Central 
e  Regional  que  constituem  un  fundo  bastante  rico  em 
estudos  económicos  e  sociais sobre  o  nosso  pafs  e  as 
nossas  ex-colónias.  Há  um  projecto  neste  campo~  mas 
carece de  incentivos para passar  a  operacional. 
5- A  legisla~~o  nacional  tem  sido  objecto 
projectos  com  vista á  sua  informatiza;~o, 
concreto ainda existe. 
de  estudo  e 
mas  nada  de 
6- No  âmbito  da  imprensa  n~o se conhecem  projectos,  sendo  no 
entanto  uma  área  em  que  a  informatiza;~o  pode  ter  um 
papel  importante. 
48 7.  Bibliografia e  outras fontes 
No  ponto  0  Introdu~~o,  referimo-nos  a  entidades 
detentoras  de  dados  que  consultàmos  e  trabalhAmos  para  a 
elabora;~o deste Relatório  e  que  passamos  a  enumerar: 
*  Associaç~o Portuguesa  de  Bibliotecàrios,  Arquivistas  e  Do-
cumentalistas 
*  Associaç~o Portuguesa  de  Editores  e  Livreiros 
* Instituto  Brit~nico em  Portugal 
* Instituto Nacional  de Estatlstica 
* Instituto Nacional  de  Investiga;~o Cientifica 
* Secretaria de  Estado  da  Cultura: 
- Instituto Português  do  Livro 
- Instituto Português  do  Património Cultural 
* Sociedade  Time  Sharing  - distribuidora de  servi~os de  in-
formática 
* TRANSDATA,  empresa  que  comercializa  a  rede nacional  de 
transmiss~o de  dados. 
Embora  a  preparaç~o do  Relatõrio se tenha  baseado  mais  em 
material  n~o  publicado,  sobretudo  questionàrios,  foram 
utilizados  ainda  os seguintes  documentos: 
* Guia  das  Bibliotecas  Municipais.  Lisboa,  BAD,  IPPC,  <no 
prelo). 
*  Guia  de  Servi~os de  Documenta~~o e  de  Bibliotecas Especia-
lizadas  em  Portugal.  Lisboa,  INIC,  IPPC,  BAD,  1985. 
*  Inquêrito  às  Bibliotecas  Especializadas  e  Serviços  de 
Documenta;~o e  de  lnforma;~o  (documento  interno da  BAD>. 
* Inquêrito às  Biblioteca Universitàrias  (documento  interno 
da  BAD>. 
*Moura,  Maria  Jos~  <Coord.)  -Leitura pbblica:  Rede  de  Bi-
bliotecas Municipais:  Relatõrio de  um  Grupo  de  Trabalho. 
Lisboa,  SEC,  1986. 
*  Nunes,  Luis Filipe de  Abreu  - Information  development  in 
Portugal.  "Information  Development"  London,  Vol.1  <3>, 
July  1985,  p.180-185. 
*  areamento  Geral  do  Estado.- Diàrio da  Repàblica,  I  Serie, 
49 n.99,  2o.Supl.,  de  30  de  Abril  de  1986. 
* Programa  de  Investimentos  e  Despesas  de  Desenvolvimento  da 
Administra;~o Central.- in  Grandes  Op~bes do  Plano  para 
1986.- Diãrio da  Rep~blica~  I  Série,  n.99,  3o.Supl.,  de  30 
de  Abril  de  1986. 
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.ACTUALtZAÇOES 
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T":::··""'\  n=  r.-·r::~"'l· 1  :r::~  Carreªamento  I  pesrtuisas várias  (listas de _publica-
=- ,  J,.  t  :......  ._; '-- - .._  t,.:.._  .)  ....  '-J r"1  ...  •  $  ...  Si' ,.  •  ,  "  ,  •  ..  l't  •  •  ...  •  •  •  •  •  ..  •  ..  •  •  •  •  •  ..  •  •  •  t  •  ..  •  •  ,. 
ções;  listas de  leitar~ e  sua condição;  estatísticas de  leitura;  gerar 
!t•«•-.••,.••••••-••••••••cr••• ........ •••••-•"'"'•"•••••••••~-•- .. 
listas de  espera;  edição  de  avisos  .•.  )  . 
.......  ~ ................................. ~  ........  .,  •• ,.  ••••••••• oot ...........  . 
. NORMAS 
~:.ACESSO AO  CATALOGO 
ISBD  ......  ~ .. ., ............ ~ .............  .. 
CDU  (não  ê  fundamental  mas  sim o  n9  de  in-
. véritãi.-i.õ  ·do~ iívrõ ·e ·da· ie(tõi-5 ·  ~ ·  ~  .. 




Obs.:  Este será o  19  de  3  módulos  que  estão  inseridos numa  filosofia de  gestao  integra-
da. 
29  módulo  - Gestão  de aquisições. 
39  módulo  - Gestão  de pesquisa bibliográfica 
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~.OBJECTIVOS  .  ~u.t?I?~t.i.z~ç~o. ~?.  C:B;t,ã~C?~~'· ~~~  .t~~~ll! f'JIJÇ.Õj::~.  4~  gf!~  t~o  .. 
(aquisiçÕes  e  empréstimo) 
•  •  a  •  •  •  1  •  •  ~  3  •  a  •  •  •  •  w  •  ~  a  •  •  •  ~  •  •  a  •  •  •  •  •  ~  •  •  ~  •  •  •  •  •  •  •  w  •  •  e  •  w  •  •  •  •  •  •  •  • 
~.MODO DE  CRIAÇAO 
.A  FARTIR  DE  CL7~0S CAT~~cacs 
~.TIPO DE  DOCUMENTOS 
.. PEPIOD  IC~JS 
.rt...  \ ,!  .  ,-,.  , . 
,  Jí~Tt=.CS 
7.DIMENSt!IO 
[  Xj 
[X] 
(X:!  .....  ;_X.; 
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5.MODO  DE  CRIAÇAO 
. F'APT:LHAüC 
.A  FARTIR  DE  OUTROS  C~TALGGCS 
6.TIPO  DE  DOCUMENTOS 
• L I '·JF.OS  c  1 
.FEFIODICOS  c.  , 
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.A.  ~'  ~ .  (  ] 
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.J 
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......................................................................... 
11-NORMAS 
• CAT  ALCG}~Ç~O 
• FOF~t1ATC 
1:.ACESSO  AO  CATALOGO 
L:  J 
.E-.ATCH  i..  J 
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.:.:. OBJECTIVOS  .B~~: .d~, ~~~.0•5 ,  ~-: .c?!l~~r~u9~'? .. ~~iy~~'. P!J!'~ 5  ...  P~~li.c,.a~, .~egJ9-
~a_ç~?! •  e  ..  c~~~~i  .. a! .  ~n,g~~~~r_ifl ....•  M  •••  "  ... ,. .................  ,.  •  ,. ........  . 
~.MODO DE  CRIAÇRO 
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=  ..  TIPO  DE  DOCUMENTOS 
:  . .: 
-;. :-.: .-.~ 
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, ~1TCFG  .. 
1.. 
,.. 
l..  j  DE~ICADC 
[  XI 
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·,_ :.) . SOFTWARE 
DOCUMENTA 
.,  __  ...  '  1 
4- -:.,  Macrothesaurus  OCDE  -. __ .  -~ 
Próprio 
ACE3SO  AO  CATALCGO 
-· ----- .-- =·= -:.·_;  ::x  1 
~  . -. 
•  J 
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BI3L:OTEC~ ~SPEC:ALi:ADA EMP.!EN7.PRIV.  [XJ 
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~.MODO DE  CRIAÇ~O 
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~-TIPO DE  DOCUMENTOS 
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.~EPI=CI:~s  Cx~ 
•  .~..  ..,-~  •  f- X..: 
~  DI  i'1Ei'·JS~O 
- :  -·  .. 
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L  X] l~TIPO DE  BIBLIOTECA 
BIBLIOTECA  NACIONAL 
BIBLIOTECA  UN!VS?SITAR!A 
BI3LIOTECA  PUBLICA  L  ~ 
5IBLIOTECA  ESFECIALIZAD~ ADM.CENTRAL  C  J 
BIBLIOTEC~ ESFE:C:ALI!AOA  EMF'.tEN'T.PRIV.  i:X  J 
-
.  !'~!iS~'?. ..........  ft  •  ..  •  •  ..  •  •  •  •  •  •  •  ..  •  •  •  •  •  ~  •  •  •  ..  •  •  •  •  ..  ..  ..  •  ..  •  •  ..  ..  •  ..  •  •  •  •  .. 
3.TITULO  DO  CATALOGO-··~··················~·········-··· ... 
e  financeira 
··········~-~ ..............  JI ..........  'W .........................  ,.  ..  . 
5.MODO  DE  CRIAÇAO 
[X  :_ 
.A  ?ARTIR  DE  GUTRQS  C~7~~C0C3  ·.·  1 
6.TIPO  DE  DOCUMENTOS 
. L r;F..os  [x 1 
• FEFICDIC::JS  Cx  J 
.A.  V.  C  J 
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i. O. SOFTWARE 
~DESIGNHÇ~O 
.FUNÇOES 
)Tr  ••  ~ 
•  l  .1..-u 
J ·  . NORMAS 
(  J 
ISIS 
~:.ACESSO AO  CATALOGO 
DEDICADO 
?~F:TILHADO 
IBM  4341 
Is  is 
CxJ  , 
(  .i. 
[X 1 
Obs.:  A gestao  das  aquisiçoes está automatizada  com:  IBM  PC  I  DBASE  III 
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. F:AF~T:LhADC 
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c  1 19TIPO  DE  BIBLIOTECA 
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i  .. 
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BIBLIOTECA  ESPEC:ALIZADA  EMP~tEN7.PRIV.  [  J 
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3.TITULO  DO  CATALOGO  BIBL/Fiée 
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. bAT.:.-i  ._  _J. 
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-·- -..  '"\- ..  _.~~·=· 
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3~TITULO DO  CATALOGO  Base Documentaltstica 
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o  serviço.  .  . . . -.  ~ .  .  . .  . .  ~ .  , . .  ~ .  . . .  .  ~ . . .  . . . . .  ~ .  ~ . .  . .  . .  . . .  .  . . .  . . .  . . .  ~ . . 
~.MODO DE  CRIAÇ~O 
6.TIPO  DE  DOCUMENTOS 
..  :=·~:::~I uD I COS  CX  J 
. A.  'l.  c XJ 
7.DIMENSAO 
.... · ..  ·sobõ • • ..  • • • • • • · • • • 
. ;.c~  _J=-:·~- ~  :~.:~;:~;~3 
•• ' . "MeOSãl  . .............  ..  ................... 
·=:: ::  ..  -:  ~ ·  ..  ~:.:;:_.::.:- ~ ...  3:__. !:;::; 7 ;;.·  ~  ·=-~-;. :. 
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• FOF~t1ATC 
:2~ACESSO AO  CATALOGO 
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i:  1 
Obs.:  Tem  funçÕes  de  gestao  (aquisiçÕes  I  empréstimo)  também  automatizadas, 
utilizando o  DBASE  II 
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•••~•••ft•as-;..,...,..,.,. ...  .:::•':I'!I'W'::I:••:a:_.~•••~-• ..  •~••••:r••:r-.z••'"'r-"''"·:  ... 
ciências  sociais/normas  e  projectos  de  normas  portuguesas/descrição bi-
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5.MODO  DE  CRIAÇ~O 
• :==AF~T:  ~-~;.~c 
• A  r·,;F!T IF~  ::E  CL~7F.;JE  C.~Tr~L;:,3i~·.s 
6.TIPO  DE  DOCUMENTOS 
.LI~~OS  [Xl 
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.PERICDICJS  C  J 
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..  ~!_;TF  CS  [  X] 
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•  •  •  •  ~  •  •  •  •  ~  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ,  •  ~  ~  •  •  •  "  •  •  •  •  1  •  •  •  •  ~  •  •  •  • 
.TIFO  DE:  FESQU!SA 
i  ~  l'!ORMAS 
~:.ACESSO AO  CATALOGO 
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~~--·  .  • bH; '  .  ...,.i"1  j 
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BIBLIOTECA  NACIONAL  C 
BIBLIOTECA  UNIVERSITARIA  L 
BI3LIOT2CA  PUBLICA  L 
B I BL  I OT;:CA  ESFEC I ALI Z  ADA  ADi'1. CENTRAL  [  J 
BIBLIOTEC~ ESPECIALIZADA  EMP./EN7.PRIV.  ~J 
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5.MODO  DE  CRIAÇ~O 
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.FEFIOJ:.ICOS 
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BIBLIOTECA  NACIONAL 
BIBLIOTECA  UN!VERSITARIA 
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3IBLIOT~CA ESPECIALIZADA  ADM.CENTR~L 
BIBLIOTECA  ESPEC:ALI!ADA  EMP./EN7.PR!V. 
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•••••••••s•••·••,..,..,. ..  ,.a•••••a•••~•  .. •••••••••n•••••,.•••••••• 
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5.MODO  DE  CRIAÇ~O 
.A  ?ARTIR  DE  OUT~QS C~TALOGCS 
6.TIPO  DE  DOCUMENTOS 
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L.  • 
• FEPIOD IC:JS  [X] 
.. A  ..  l./.  c  , 
r  .,  ...  ~ 
7.DIMENS;!!;O 
• !'Jo.  DE  ;;E3:  2~~JS 
• CF..ESC i r~·lE~·~-;-c  ~l .~!~;:c; 
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[X] 
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B! 3L!  CTECA  NAC I O~JAL 
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3 I BL I O  TE: CA  EE.FEC I ~~L  I Z  ADA  Aüi"i. CEi··~TR.t4L 











::. INSTITUIÇ~O  .• ~N  ..  5T!~~T~.  ~~  .I!fY~~T_IÇ~ç~o. ÇI~N  .. T!FlGl\ J'ROEI..CAL ...  C.e.ntrQ  .. 
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LX: l~TIPO DE  BIBLIOTECA 
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BIBLIOTECA  UNIVERSITARIA 
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BI3L!GTECA  PUBLICA  L  ~ 
5IBLIOTECA  ESPECI~LIZADA ADM.CENTRAL  [~ 
BIB~IOTECA ESPEC:ALIZADA  EMP./EN7.PRIV.  [  J 
.  ...,  LABORAT6RIO  NACIONAL  DE  ENGENHARIA  CIVIL  ...... • I NST I TU I Ç~O  . . . . . . . . • . • . . . .  ..  • . .  ..  . . • • . . . . . • . . .  ..  . .  ..  ..  . .  ~ . . . . . 
3.TITULO  DO  CATALOGO  9········~·-~ ........................  ,. 
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5.MODO  DE  CRIAÇ~O 
c x: 
.A  FA2TIR  ~E  CGTR~S CATALOGCS 
~.TIPO DE  DOCUMENTOS 
..  P~RICOiC~S  ExJ 
• A.  'i.  [ X:! 
, :Jt_:r:=:cs  [ xJ 
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BIBLIOTECA  NACIONAL 
BIBLIOTECA  ~N!VERSITARIA  J 
BI3LIOTECA  PUBLICA  J 
BIBLIOTECA  ESPECIALIZADA  ADM.CENTRAL  ~  J 
BIBLIOTECA  ESPEC:ALIZADA  EMP.tEN7.FRIV.  r  J 
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B:BLIOTECA  NACIONAL  [  J 
BIBLIOTECA  UNIVERSITARIA  t  ~ 
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BIBLIOTECA  ESPECIALIZAD~ ADM.CENTRAL  [X] 
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5.MODO  DE  CRIAÇAO 
,.  !=·::;:ut=:R I C 
• F~:~F;TILh~DG 
.A  2ARTIR  DE  GUTRJS  CAT~LG~rs 
6.TIPO  DE  DOCUMENTOS 
.LIVROS  [X] 
.PERICDICOS  [XJ 
.. A.  V.  C  J 
.OUTRCS  [X] 
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• PGF;  i=i=ODUTOS 
Regras  portuguesas 










]  ., 
~ 
J 
I •  l.TIPO  DE  BIBLIOTECA 
B!  3L  I G  TE::A  NAC I ON.:;i_ 
SZELIOTECA  ~NIVERS:7~RIA 
EI3L!OTECA  FUBLIC~ 
;:BLIOTECA  E2FECI~LIZADA ADM.CENTRAL 
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50.  TORRES  VEDRAS  • 
51 •  VILA  FRANCA  XIRA  •  • 
PORTALE~E 
52.  CAMPO  MAIOR  •  -
53.  CASTELO  DE  VIDE  •  • 
54.  CRATO  •  • 
55.  ELVAS  •  •  • 
56.  FRONTEIRA  • 
I  I 
57.  NISA  •  • 
58.  PO~!E DE  SOR  • 
•  59.  PORIALEGRE  • 
PORTO 
60.  AMARANTE 
61 •  FELGUEIRAS 
62.  MARCO  DE  CANA VEZES 
63 •  MATOSI:h"HOS  •  •  • 
64 •  PAÇOS  DE  FERREIRA 
65.  PAREDES  •  • 
66 •  PENAFIEL 
67.  PORtO  •  • 
68.  POVOA  DE  VARZIM  • 
6 9.  SA..~"'TO  TIRSO  • 
70.  VILA  DO  CONDE  • 
71.  VILA  NOVA  DE  GAIA  •  •  • 
SANTARÉM 
72.  CARTAXO  I 
73.  GOLEGÃ  •  • 
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74.  MACÃO  .I 
7  5.  RIO  M.UOR  •  • 
I 
76.  S.ANTARtM  •  • 
77.  TOMAR  I  • 
78.  TORRES  NOVAS  •  • 
SETúBAL  . 
79.  ALCÁCER  DO  SAL  •  • 
80.  ALMADA  •  •  • 
81.  BA..UEIRO  I  •  •  • 
82.  MONTIJO  I  • 
83.  SEIXAL  •  • 
84.  SESIMBIL~ 
85.  SETtlBAL  • 
I  • 
86.  SINES 
VIANA  00 CASTELO 
87.  ARCOS  DE  VALDEVEZ  • 
88.  PAREDES  DE  COURA  • 
89.  PONTE  DA  BARCA  I 
90.  PONTE  DE  LIMA 
91 •  VIANA  DO  CAStELO  •  • 
VILÀ  REAL 
92.  CHAVES 
VISEU 
93 ..  CINFÃES  • 
94.  S.  PEDRO  DO  SUL  •  • 
95.  tABUACO  • 
96.  VISEU  •  • 
97.  VOUZELA  • 
TOTAIS  "27  17  24  60  9 
~ 
132 AVALIACÃO  DAS  BIBLIOTECAS  MUNICIPAIS  * 
CONCELH)  DATA  QUADRO·  FUNDOS  FUNl)OS  EMPR!ST.  NOVAS  AVALIAÇÃO  ABERTURA  PESSOAL  GERAIS  ESPECIAIS  DOMIC.  INSTAL • 
.  f 
ÁGUEDA  3  1 
: 
2  - +I  + 
i 
AROUCA  - 3  1  - - 2 
-
~ 
AVEIRO  - - - - - -
FEIRA  - - - - - -
S.  JOÃO  MAD.  1961  4  - - - -
ALMODOVAR  1983  2  - - +  -
ALVITO.  - .5  1 :  +  +  3 
!5 
~ BEJA  1874  2  3  +  - 3 
MOURA  1968  3  - +  +  -
BARCELOS  189- 2  3  +  - 3 
ESPOSENDE  1984  5  2.  +  +  4 
I 
FAFE  1982  3  1  - +  2 
GUIMARÃES  1884  2  3  '  - - 2 
V.  N.  FAMALICÃO  1911  2  3  - - 3 
M.  CAVALEIROS  ~985  3  2  - +  2 
i 
MIRANDELA  1980  5  3  - +  +  4 
8S  VILA  FLOR  1947  1  3  +  +  2 
e 
CAS~LO BRANCO  1911  3  - - +  -
~ COVILHÃ  3  3  3  ~  - - + 
. 
FUNDÃO  u  - 2  2  - - 2  . 
COIMBRA  1923  5  5  +  +  5 
<  FIG.  FOZ  1910  4  5  +  +  +  4 
f  LOUSÃ  1868  5  3  4  - +  + 
8 
MIR.  C.ORVO  - 1  1  - +  1 
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1~  ·DATA  QUADRO  FUNDOS  FUNDOS  EMPI!ST.  NOVAS  AVALIAÇÃC  fz\B ER.TURA  PESSOAL  GERAIS  ESPECLUS  .  DOKIC.·  INSTAL • 
. - . 
ESTREMOZ  1880  1  - - - - . 
··. 
§  MONT.  NOVO  1983  4  ~  +  - +  3 
'UJ  f  VIANA  AL.  1980  1  2  +  2 
VILA  VIÇOSA  - 1  1  +  +  1 
FARO  1902  3  3  - - 3 
o  PORTIMÃO  1942  5  2  +  +  '4 
~ SILVES  1982  3  1  +  +  3 
TAVIRA  1894  3  1  - - 2 
GOUVEIA  1982  3  1  +  +  3 
GUARDA  1880  2  2  - - 2. 
i 
PINHEL  1938  1  2  - - 2 
SABUGAL  1981  3  2  - +  3 
SEIA  1978  3  1  - - 2 
ALCOBACA  1970  1  2  +  - 2 
C.  RAINlt.~  1960  3  3  +  +  3 
<  LEIRIA  1955  5  3  +  +  3  - ~  - !:i  M.  GRANDE  1963  3  1  - +  2 
ÓBIDOS  1985  1  1  - +  1 
PENICHE  1979  3  1  +  +  2 
AMADORA  1982  4  2  - ·- +  3 
CASCAIS  1930  3  3  - +  3 
LISBOA  1931  5  5  +  +  s 
i 
MAFRA  1943  3  1  +  - 2 
(/)  OEIRAS  1956  5  3  4  - +  + 
..J 
SINTRA  - 3  4  +  +  4 
TOR.lU:S  VED.  1934  2  2  - +  2 
V.  F. XIRA  1947  3  3  +  +  3 
134 CONCELJ()  DATA  QUADRO  FUNDOS  FUNDOS  ltMPRf!ST.  NOVAS  AVALIAÇÃO  .:.  ABERTURA  PESSOAL  GERAIS  ESPECIAIS  DOMIC.  INSTAL. 
I" 
CAMPO  MAIOR  1953  2  1  +  +  2 
CASTElO  VIDE  1982  1  2  - +  2 
UJ  CRATO  1980  1 
f6 
1  .r 
1- +  1 
~ 
ELVAS  1880  4  5  - +  4 
~ FRONTEIRA  1983  3  2  +  +  3 
NISA  1982  3  1  - +  3 
PONTE  SOR  1959  1  1  - +  1 
PORTALEGRE  1925  3  2  +  +  3 
AMARANTE  1982  2  2  +  - +  2 
FELGUEIRAS  - 3  1  - - 2 
M.  CANAVEZES  1954  - - - - -
MATOSINHOS  1942  5  4  +  +  4 
PAÇOS  FERREIRA  1963  - - - - -
-- ...  f2  PAREDES  1982  3  2  +  +  2 
~ PENAFIEL  1917  2  3  - - 2 
PORTO  1833  5  5  +  +  +  5 
P6VOA  VARZIM  1880  2  3  - - 3 
SANTO  TIRSO  1952  3  2  +  +  3 
VII..A  CONDE  1953  - - - - -
VILA  N.  GAIA  1933  5  4  +  +  +  5 
CARTAXO  1956  1  2  - +  2 
CHAMUSCA  1986  2  1  +  - 2 
GOLEGÃ  1981  3  - - +  -
~ MA CÃO  1941  2  1  +  - 1 
i 
~  RIO  MAIOR  1981  2  1  - +  2 
(/) 
SANTAÚM  1880  3  5  +  +  +  4 
TOMAR  1969  2  4  +  +  3 
TORRES  NOVAS  193i  3  3  - +  3 
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DATA  QUADRO  FUNDOS  FUNDOS  Dl?R!ST.  NOVAS  AVALIAÇÃO 
ÀBERTURA  PESSOAL  GERAIS  ESPECIAIS  DOM!C.  INSTAL. 
ALCÁCER  SAL  1985  3  1  +  - 3 
ALMADA  1977  5  3  +  +  +  4 
BARREIRO  1964  5  3  ~  +  +  4 
4 
..J  { 
!  MONTIJO  1985  3  3  +  +  +  3 
':::l 
~ SEIXAL  1971  5  2  - +  3 
SESIMBRA  - - 3  - - -
SEnJBAL  1874  2  4  +  +  3 
SINES  1978  3  1  - - +  2 
9  A  ..  VALDEVEZ  1973  2  1  +  +  1 
~ 
PAREDES  COURA  1985  - - - - +  -
8  PONTE  BARCA  1982  - - - - +  -
~ PONTE  LI!-f.A  1722  2  3  - - 3  - > 
VIANA  CASTELO  1912  3  3  +  +  3 
:5<Z  CHAVES  1929  2  2  - - 2 
>~ 
CINFÃES  1976  - 1  - - -
S.  PEDRO  SUL  1983  2  1  - +  2 
::l  TABUAÇO  1882  3  2  2  UJ  - + 
(/)  - >  VISEU  1864  2  4  -1:'  +  3 
VOUZELA  1985  - - - - -
•  Esta avaliação  foi  realizada a  partir dos  dados fornecidos  pelas  97  bibliotecas 
incluidas  no  Guia  das  Bibliotecas MUnicipais,  e  valorizando  os  seguintes itens: 
a)  data de  abertura 
b)  quadro  de  pessoal 
c)  dimensão  dos  fundos  gerais 
d)  existência de  fundos  especiais 
e)  prática do  empréstimo domiciliário 
f)  novas  instalações 
Quanto  a  pessoal  foram  considerados os  escalões 
1- c/ pessoal  indiferenciado 
2- c/ pessoal  técnico auxiliar 
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- . - ....  ~· ,  ....... 
3- c/ pessoal  técnico auxiliar BAD 
4- c/ pessoal  técnico auxiliar BAD  + licenciado 
5- c/ ~essoal técnico auxiliar BAD  +  bibliotecário 
Quanto  a  dimensão  dos  fundos  gerais 
1- c/ menos  de  5.000 v. 
2- de  5.000  a  10.000 v. 
3- de 10.000  a  30.000 v. 
4- de 30.000  a  60.000 v. 
5- mais  de  60.000 v. 
f 
Entraram igualmente  como  factores  de  ponderação,  tendo-se registado com  o  sinal+, 
os casos positivos de  prática do  empréstimo  domiciliário,  a  existência de  fundos 
especiais  e  de  novás  instalações e  a  data de  abertura. 
Nos  cálculos foram  consideradas  as bibliotecas a partir do  valor 3. 
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,..1<  ..JX  <C)  ~  ..... 
r&:!  <5 
(1;)1/Q 
~= 
lj~  g  ~z  t-0.. 
~ 
01  00  00  ~=  = 
E-c~  tJU 
..  i  I 
AVEIRO  19  648,0  - o  1!,00 
TotAL  o 
BEJA  14  184,0  Alvito  2,9  0,86 
Beja  37,3 
TOTAL  40,2 
BRAGA  13  747,7  Barcelos  109,4  0,11 
Esposende  30,2 
V.N. Famal.  112,3 
TOTAL  251,9 
BRAG~.NÇ  ..  ~  ..  12  186,9  Macedo  C.  21,9  0,83 
Mirandela  29,3 
TOTAL  51,2 
C;  BRANCO  11  230,3  Covilhã  59,9  0,91 
TOTAL  59,9 
COIMBRA  17  444,7  Coimbra  141 ,6  0,82 
F.  Foz  59,7 
Lousã  13,3 
TOTAL  214,6 
tVORA  14  178,3  MontemorN.  20,0  0,93 
TOTAL  20,0 
FARO  16  334,6  Faro  46,7  0,81 
Pot'timão  35,6 
Silves  32,5 
TOTAL  114 .a 
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GUARDA  14  202,4  Gouveia  18,7  o,i6  0,82  AA  31 t 7  98,5 
Sabugal  18,6 
TOTAL  37,3 
LEIRIA  16  432,5  c.  Rainha  42,2  0,88  0,67  AB  29,2  62,5 
Leiria  99,3 
TOTAL  141,5 
LISBOA  15  2.113,4  Amadora  167,3  0,60  0,22  B  C  - -
Cascais  144,5 
T  Lisboa  825,3 
Oeiras  1S2,S 
Sintra.  271,2 
V.F.  Xira.  90,0 
- TOTAL  1.650,8 
PORTALEGRE  15  140,5  Elvas  24,6  0,73  0,53  B B  36,1  116,9 
Fronteira  4,4 
Nisa  10,6 
Portalegre  26,9 
TOTAL  66,5 
PORTO  17  1.629,4  Matosinhos  142,4  0,71  0,46  .JS  c  - -
Porto  341,4 
•'  P.Varzi:m  56,6 
S.  Tirso  97,5 
V.N.Gaia  236,1 
·' 
TOTAL  874,0 
SANT!RtM  21  460,0  Santarém  63,7  0,86  0,68  AB  29,0  83,0 
Tomar  46,3 
T.  Novas  37,9 
'  ...  TOTAL  147,9 
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~SE!OBAL  13 
v.  CASTELO  10 
VILA  REAL  14 
VISEU  24 
TOTAIS  .275 
M~DIAS  - NACIONAIS 
~ Em  milhares 
**  Situação tipo 
0,1  - 0,49  c 
O,S  - 0,79  B 
0,8 - 1  A 
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Montijo  40,5 
Seixal  97,9 
Setúbal  108,0 
TOTAL  505,3 
Ponte Lima  44,9 
V; Castelo  83,1 
TOTAL.  128,0 
- o 
TOTAL  o 
Viseu  84,0 
TOTAL  84,0 
:-45  4.387,9 
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0,80  0,51  AB  29,9  66,1 
1,00  :1,00  AA  31,5  52,9 
0.96  0,.80  AA  31,1  63,9 
- - - - -
0,84  0,54  - - -ANEXO  3 
ACRONIMOS 
141 ACRONIMOS 
AACR2  - Anglo  American  Cataloguing  Rules-2 
AGRIS  - Sistema  Internacional  de  Informaç~o  para  as Ciências  e 
Tecnologia  Agricolas 
AIEA- Agence  Internationale de  l,Energie Atomique 
ASFIS  - Sistema  Internacional  de  Informaç~o  para  as  Ciências 
Aquàticas  e  Pescas 
BAD  - Associaç~o  Portuguesa  de  Bibliotecàrios~  Arquivistas  e 
Documentalistas 
CDCT  - Centro  de  Documentaç~o Cientifica  e  Tàcnica 
CIEPS  - Centre  International  d,Enregistrement  des Publications en 
S~rie 
CIIST  - Centro  de  Informàtica  do  Instituto Superior  T~cnico 
ECODOC  - Sistema  de  Informa~~o sobre  Economia  de  Energia 
EUDISED  - Sistema  de  Documentaç~o e  Informaç~o  Europeia  sobre 
Educaç~o 
INPADOC  - Sistema  Internacional  de  Informaç~o sobre Patentes 
INFOLNETI  - Base  de  Dados  para  a  Ind~stria produzida  pelo Labora-
tbrio Nacional  de  Engenharia  e  Tecnologia  Industrial 
INIC  - Instituto Nacional  de  Investigaç~o Cientifica 
INIS  - International  Nuclear  Information  System 
IPPC  - Instituto Português  do  Patrimbnio Cultural 
143 ISO  - International  Standard  Organization 
LEJURIS  - Base  de  Dados  de  Legisla~•o e  Jurisprudência produzida 
pela Timesharing 
LNETI  - Laboratbrio  Nacional  de  Engenharia  e  Tecnologia  Indus-
trial 
NTis  - Novas  Tecnologias  da  Informa~~o 
NTIS  - National  Technical  Information  Service 
PIDDAC  - Programa  de  Investimentos  e  Despesas  de  Desenvolvimento 
da  Administraç~o Central 
TELEPAC  - Rede  Nacional  de  Transmiss~o de  Dados 
UMI  - University Microfilm  International 
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\ PRINCIPAIS  BIBLIOTECAS  UNIVERSITARIAS 
UNIVERSIDADE  DE  LISBOA 
SERVIÇOS  DE  DOCUMENTAÇAO  DA  UNIVERSIDADE  DE  LISBOA 
FACULDADE  DE  DIREITO  DE  LISBOA 
FACULDADE  DE  FARMACIA  DE  LISBOA 
FACULDADE  DE  MEDICINA  DE  LISBOA 
* Biblioteca Central  * Biblioteca  de  Cirurgia  II 
* Centro  de  Estudos  Egas  Moniz  * Instituto de  Anatomia  * Instituto de  Quimica  FisiolOgica  * Instituto de  Ginecologia  e  Obstectricia  * Instituto de  Clinica  Cir~rgica  * Instituto de  Clinica Dermato-Venereolbgica  * Instituto de  Fisiologia 
* Instituto de  Farmacologia  * Instituto de  Patologia  Médica  * Instituto de  Patologia  Cir~rgica  * Instituto de  Neurologia  * Instituto de  Medicina  Operatbria  * Instituto  de  Infecto-Contagiosas  * Instituto de  Anatomia  Patolbgica  * Instituto de  Psiquiatria e  Psicologia 
* Instituto de  Histologia  e  Embriologia 
* Instituto de  Propedêutica CirOrgica  * Instituto de  Propedêutica  Mêdica 
* Instituto de  Pneumologia 
FACULDADE  DE  CIENCIAS  DE  LISBOA 
* Biblioteca Central 
* Biblioteca do  Departamento  de Fisica 
FACULDADE  DE  LETRAS  DE  LISBOA 
* Biblioteca Central 
* Instituto de  Cultura  Inglesa  * Instituto de  Cultura Brasileira  * Instituto de  Geografia  * Instituto de  Literatura Portuguesa 
147 * Instituto Filosófico Matos  Rom~o  * Instituto de  Cultura Francesa  * Departamento  de  Estudos  Africanos 
* Instituto Histórico  Infante  D.  Henrique  * Instituto Histórico  Fern~o Lopes  * Instituto de  Cultura  Alem~  * Instituto Arabe  * Instituto de  Linguistica  * Instituto de  Cultura  Italiana  * Instituto de  Histbria da  Arte 
* Instituto de  Cultura Espanhola 
* Instituto de  Cultura  Norte-Americana  * Instituto Clássico  André  de  Resende 
UNIVERSIDADE  NOVA  DE  LISBOA 
* Serviios de  Documentai~O 
FACULDADE  DE  CIENCIAS  MEDICAS 
*  Servi~o de  Documenta~~o  * Departamento  de  Imunologia  * Departamento  de  Psicologia  Mêdica  * Departamento  de  Cirurgia  III 
* Centro  de  Bioquimica  dos  Lipidos da  U.N.Ln 
FACULDADE  DE  CIENCIAS  SOCIAIS  E  HUMANAS 
* Biblioteca Central  * Departamento  de  Geografia  * Departamento  de  Historia da  Arte 
FACULDADE  DE  ECONOMIA 
INSTITUTO  DE  HIGIENE  E  MEDICINA  TROPICAL 
FACULDADE  DE  CIENCIAS  E  TECNOLOGIA 
*  Servi~os de  Documenta~~o 
UNIVERSIDADE  TECNICA  DE  LISBOA 
SERVICOS  DE  DOCUMENTACAO 
148 INSTITUTO  SUPERIOR  DE  ECONOMIA 
ESCOLA  SUPERIOR  DE  MEDICINA  AGRARIA 
INSTITUTO  SUPERIOR  DE  EDUCACAO  FISICA 
INSTITUTO  SUPERIOR  TECNICO 
* Biblioteca Central  * Biblioteca de  Quimica 
INSTITUTO  DE  CIENCIAS  SOCIAIS  E  POLITICAS 
LABORATORIO  DE  PATOLOGIA  VE6ETAL  VERISSIMO  DE  ALMEIDA 
FACULDADE  DE  ARQUITECTURA 
* Servi~o de  Documenta~~o do  E.SRB.A.L. 
UNIVERSIDADE  DO  ALGARVE 
* Servi~os de  Dacumenta;ao 
UNIVERSIDADE  DOS  ACORES 
* Servi~os de  Documenta~~o 
UNIVERSIDADE  DO  MINHO 
BIBLIOTECA  GERAL 
BIBLIOTECA  DE  ENGENHARIA  DO  POLO  DE  BUIMARAES 
UNIVERSIDADE  DE  TRAS-OS-MONTES  E  ALTO  DOURO 
SERVICOS  DE  DOCUMENTACAO  DA  UNIVERSIDADE  DE  TRAS-OS-MONTES 
149 UNIVERSIDADE  DO  PORTO 
FACULDADE  DE  LETRAS  DO  PORTO 
FACULDADE  DE  ECONOMIA  DO  PORTO 
FACULDADE  DE  CIENCIAS  DO  PORTO 
* Biblioteca Central  * Biblioteca do  Laboratório de  Fisica  * Biblioteca do  Instituto de  Zoologia  Dr.  Augusto  Nobre  * Biblioteca do  Departamento  de  Quimica  * Biblioteca  do  ObservatOrio  AstronOmico  Prof.  Manuel  de  Bar-
r os 
INSTITUTO  DE  CIENCIAS  BIOMEDICAS  ABEL  SALAZAR 
* Servi;o de  Documenta;~o 
FACULDADE  DE  ENGENHARIA 
FACULDADE  DE  MEDICINA 
* Biblioteca 
* Serviço de  Ginecologia  * Serviço de  Psiquiatria  * Serviço  de  Psicologia  * Serviço de  Fisiologia  *  Servi~o de  Bacteriologia  e  Parasitologia  * Laboratbrio  de  Radioisotopos  *  Servi~o de  Oftalmologia  * Serviço  de  Higiene  e  Medicina  Social  * Serviço de  Dermatologia  * Servi~o de  Histologia  e  Embriologia  * Laboratbrio  de  Qulmica  *  Servi~o de  Biomatemàtica  * Laboratbrio  de  Farmacologia  e  Terapêutica Geral  * Pneumotisiologia 
* Curso  de  Nutricionismo 
UNIVERSIDADE  DA  BEIRA  INTERIOR 
UNIVERSIDADE  DE  AVEIRO 
150 BIBLIOTECA  GERAL 
BIBLIOTECA  DE  QUIMICA 
BIBLIOTECA  DE  MATEMATICA  E  FISICA 
BIBLIOTECA  DE  ELECTRONICA  E  TELECOMUNICACOES 
BIBLIOTECA  DE  FISICA 
BIBLIOTECA  DE  CERAMICA  E  VIDROS 
BIBLIOTECA  DE  LINGUAS 
UNIVERSIDADE  DE  COIMBRA 




Instituto de  Estudos  r~l em~es 
* 
Insti  t~Jto  d~::~  E::;tudrJs  Norte  Amer·i C<!:\nos 
* 
Instituto  df~~  Estudos  ingleses 
* 
Instituto  d€·?  Estudos Clàssicos 
* 
In~sti tui.:o  de  Estudos  Espanhóis 
* 
Instituto  d~~  Estudos  Rt1man i c os 
* 
In1::,;i.: i tuto de  Est.uciDs  Brasileiros 
* 
Instituto  dE~  Estudos  I t.e\J. i anos 
* 
Inst:i. t.ut(J  de-~  Estudos Franceses 
* 
Insti  t.ut.o  de  Estudos  Fi 1 osõ-t: i c os 
* 
Inst.i tut.o  de  Hi stõri  ,:a  da  Arte 
* 
In!sti tuto  d€:?  Hi stõri  a  da  E~·,pans~o  e  do  Colonialismo 
* 
Inst.:i. tuto  de  Arqueologia 
* 
In~:;t.i tuto  de  Hi stàri  a  Econàmica  e  Social 
FACULDADE  DE  FARMACIA 
FACULDADE  DE  MEDICINA 
* Biblioteca Central 
* Instituto de  Histologia  e  Embriologia 
* Clínica Mêdica  * Centro  de  Oftalmologia 
151 * Pneumotisiologia  * Imunologia  * Cliníca de  Doen~as Infecciosas  * Anatomia  Patolbgica 
FACULDADE  DE  CIENCIAS  E  TECNOLOGIA 
* Biblioteca de  Engenharia  Mecânica  * Biblioteca de  Engenharia Civil  * Engenharia  Quimica  <sec~•o autbnoma)  * Engenharia  Electrot~cnica  (secç~o autbnoma> 
FACULDADE  DE  CIENCIAS 
* Instituto de  Antropologia  * ObservatOrio  Astronómico 
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QUADRO  4 
PROGRAMA  DE  INVESTIMENTOS  E  DESPESAS  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  ADMINISTRACAO  CENTRAL<PIDDAC> 
PARA  1996 
DESDOBRAMENTO  POR  SECTORES 
I"IINISTERIOS  SECTOR 
DOTACAO  P/  1986 
<ECU> 
~----------------------~ 
I  Or~amento  I  Outras 
I  do E•tado  I  Fonte• 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-
IPRESIDENCIA  DO  CONSELHO  DE  I"IINISTROSIEducaçalo 
l  <Dota~~o Total- ECU: 
9  058  597,3>  llnformaç~o Cientifica e  T~cnica 
493  491,61 
275  586,2: 
:------------------------------------:------------------------------------------------:-----------:----------
:PLANO  E  ADI"IINISTRACAO  DO  TERRITORIO  !Cultura 
I <Dotaçalo  Total- ECU:  llnformaç~o Cientifica e  T~cnica 
84  300  254>  IModernizaç~ da  Administraç~o P~blica 
128  179,61 
13  990  232,71 
12  526  100,51 
1------------------------------------l------------------------------------------------,-----------l----------
IJUSTICA 
I  <Dotaç~o Total- ECU: 
16  022  457) 
llnformaç~o Cientifica e  T~nica  229  441,51 
t------------------------------------1------------------------------------------------:-----------l----------~ 
I AGRICULTURA,  PESCAS  E  ALII"'ENTACAO 
I <Dotaçao  Total- ECU: 
67  045  651) 
llnvest.Cientifica e  Desenvolvimento Tecnolbgico 
llnforma~~o Cientifica e  T~nica 
lModerniza~~o da  Administraçalo  P~blica 
678  435,61  66  653,41 
1  183  739,11  311  040,7: 
1  191  109, 4l 
:------------------------------------~------------------------------------------------:-----------1----------
!INDUSTRIA  E  COMERCIO 
I  <Dotaç~o Total- ECU: 
53 873  909) 
IInvestiga~~o Cientifica e  Tecnica  769  340,71 
l-------------~----------------------~------------------------------------------------1-----------l----------
I EDUCACAO  E  CULTURA 
I  <Dotaç~o Total- ECU: 
:  155  240  750) 
I Cultura 
llnvest.Cientifica e  Desenvolvimento Tecnolbgico 
I  Infos~ma~~o Cientifica e  Tknica 
IModerniza~~o da  Administra~~o P~blica 
7  453  550,81  160  224,5 
1  050  432,21 
283  982,01 
269  209,31 
~------------------------------------:------------------------------------------·------~-----------:----------
ISAUDE 
I <Dotaç~o Total- ECU: 
54  284  084) 
llnforma~~o Cientifica e  T~cnica  145  541,51 
:------------------------------------1------------------------------------------------l-----------:----------: 
I TRABALHO  E  SEBURANCA  SOCIAL 
I <Dotaç~o Total- ECU: 
72  594 548) 





QUADRO  5 
PROGRAMA  DE  INVESTIMENTOS  E  DESPESAS  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  ADMINISTRACAO  CENTRAL<PIDDAC> 
PARA  198ó 
DESDOBRAMENTO  POR  PROGRAMAS 
SECTOR  PROGRAMA 
DOTACAO  PARA  1986 
<ECU> 
:---------------------------
I  Or.amento  1%  do  Or•amento 
:  do  Estado  Ido Ministêrio 
:-·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENCIA  00 
CONSELHO  DE 
MINISTROS 
IEduca~~o  10  jovem  e  as tecnologias da  informa~~o/ 
: INFOR-JOVEM  160  224,51  1  ~ 77 
:----------------------------:--------------------------------------------:------------:--------------
llnforma~~o Cientifica e 
I Tknica 
IBase  de  dados  sobre  quest~es da  juventude  275  586,21  3,04 
:---------------------:----------------------------1--------------------------------------------:------------:--------------
PLANO  E 
ADMINISTRACAO  DO 
TERRITORIO 
I Cultura  !Equipamento Cultural  128  179,61  0,15 
~----------------------------1--------------------------------------------:------------:-·-------------
!Banco  de  dados-Inst.  Nacional  de Estatfstical  186  885~91  0,22  I  Informaç~o 
lCienti fica  e 
lTecnica 
:--------------------------------------------:------------1--------·------
!Sistema  de  Informa~~o Comunitària sobre aci-1 
!dentes com  produtos de  consumo  25  635~91  0,03 
:----------------------------1-------------------------------·-------------J------------!--------------· 
lModernizaç~o da  Administra- IAplicaç~o das  novas  tecnologias  de  Informa- I 
~~~o Pôblica  ~~~o a  gest~o do  sistema cientifico e  tecnicol 
I nacional  76  907,7  0,09 
·----------------------:----------------------------:--------------------------------------------:------------!--------------
l Informa~~o 
JUSTICA  I Cient lf  ica  e 
lTecnica 
lCria~~o de  um  sistema  de  gest~o automatizada! 
Ide  Informa~~o Juridica na  Procuradoria Geral I 
Ida  Repüblica 
128  179,6  0~80 
---------------------:----------------------------:--------------------------------------------1------------!--------------
AGRICULTURA, 
.PESCAS  E 
IALIMENTACAO 
llnvestigaç~o Cientifica e  !Infra-Estruturas 
:Desenvolvimento Tecnolbgico  I 
115  361' 6  0,17 
:----------------------------1--------------------------------------------:------------~--------------
llnforma.~o agrària  16  022,41  0,02  l Informac;~o 
!Cientifica e 
ITecni ca  :--------------------------------------------:------------:--------------
IBanco  Nacional  de  dados  do  sector das  pescasl  692  170,1:  1, 03 
:----------------------------1--------------------------------------------l------------:--------------: 
lModernizaç~o da  Administra- IInformatizaç~o 
~~~o pãblica 
96  134,71  0,14 
:---------------------t----------------------------:--------------------------------------------1-------------:--------------: 






I Instal  a•  ato  de  ar  qui vos  e  Bi b.  PC:tbl i c as  581  294,71  0~38 
\--------------------------------------------:------------:--------------: 
IConserva~~o e  defesa  do  patrimbnio  a  guarda  I 




•  • 
QUADRO  5  <continu•~~o) 
PROGRAMA  DE  INVESTIMENTOS  E  DESPESAS  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  ADMINISTRACAO  CENTRAL<PIDDAC> 
PARA  1986 
DESDOBRAMENTO  POR  PROGRAMAS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO  SECTOR  PROGRAMA 
DOTACAO  PARA  1986 
<ECU> 
:------------:--------------: 
:  Or~amento 
:  do  Estado 






lConstitui~~o de  uma  Mediateca  12  817~91  <0,01 
:--------------------------------------------:------------1--------------
llmplementaç~o de  meio  video na  criaç~o e  di-
ITus~o de actividades culturais  I  32  044,91  0,02 
1--------------------------------------------!------------!--------------
I Cultura  IDiTus~o do  livro e  promot;:~o da  leitura  224  314,3  0,15 
1--------------------------------------------
ISala de  leitura da  Biblioteca Nacional  19  226,91  0,01 
:--------------------------------------------
IAdapta~~o e  instala~~o de recintos culturais  291  608,71  0,19 
:----------------------------:--------------------------------------------l------------!--------·------
IInvestiga~~o Cientifica  !Infra-estrutura de  investiga~~o  195  473,9  0,13 
I e  :--------------------------------------------:------------;--------------
:Desenvolvimento Tecnolbgico  !Instituto Invest.  Cientifica e  Tropical  :  448  628,71  0,29 
1----------------------------:--------------------------------------------l------------:--------------
linvestiga~~o Cientifica e 
: Tecnica 
IInvent.e estudo das  Pot.Cult.Bib.Arq.Centrosl 





:Tratamento da  informa~~o  83  316,71  0,05 
1--------------------------------------------~------------:--------·------: 
!Desenvolvimento do  Instituto Português do 
lPatrimbnio Nacional  91  680,4:  0,06 
---------------------1----------------------------:--------------------------------------------:------------:--------------: 




I SEGURANCA  SOCIAL 
llnformafiõ~O Cientifica 
:e 
:T~cni  c: a 
llnformatizaç;~o de  bases de  dados  do  trabalho: 
le  emprego  32  044,91  0,04 
:--------------------------------------------:------------:--------------1 
!Desenvolvimento informãtico de  aplicafiõ~es 
ldoc.  na  àrea social  do  trabalho  e  emprego  33  326,71  0,05 
:--------------------------------------------:------------1--------------: 
IReconvers~o do  sistema automatizado  do  pro- I 
lcesso de  produ~~o e  distribui~~o editoriais  I  48  067,31  0,07 
------------------~--·--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obs.:  Embora  os programas  seleccionados  n~o sejam rigorosamente  limitados  a  projectos no  ~mbito da  informa~~o 
cientifica e  t~cnica,  n~o podemos deixar  de salientar  a  exiguidade das  verbas. ~ 
VI 
00 
QUADRO  6 
D••P•••• de  I  ~ O  por  domfnio cientifico 
<Em  ECU> 
1972  1976  1978  1980  1982 
:-----------------------:-------------l-------------1-------------:-------------:-------------t 
lCi~ncias Exactas  I  1  009  414,7  I  1  381  135,7  I  2  115 605,2  l  5  141  926,9  l  8  022  764,7  l 
·-----------------------~-------------:-------------:-------------:-------------:-------------: 
Ci~ncias de  Engenharia  I  443 501,6  I  1  659  285,6  l  3  814  626,5  I  5  893  059,7  I  6  856  329,8  l 
-----------------------:-------------1-------------:-------------:-------------:-------------
Ci~ncias Médicas  564  631,3  l  528  100,1  :  3  120 533,7  :  2  528 984,6  l  3  605  693,7 
-----------------------:-------------:-------------:-------------:--------------:-------------
Ci~ncias Agrícolas  939  556,8  l  2  227  121,5  l  3  623  638,8  I  3  251  917,8  I  5  900  750,4 
-----------------------:-------------1-------------:-------------:-------------l-------------
Ciências Sociais e 
,Humanas  I  503  105,1  I  677  429,4  l  1  357  422,5  I  2  019  470,4  I  3  075  029,9 
~------------------------l-------------l-------------1-------------l-------------:-------------
I TOTAL  :  3  460 209,5  :  ó  473 072,3  114  031  826,7  118  835  359~4  127  460  568,5 
1  Fonte- OCDE,  Politiques nationales de  la science et de  la technologie au  Portugal,Paris~1986. ANEXO  6 
6LOSSARV  OF  TECHNICAL  EXPRESSIONS 
159 •. GLOSSSARY  OF  TECHNICAL  EXPRESSIONS 
Aplica~~o informàtica  =  computar  application 
Base  de  dados  = database 
Biblioteca itinerante  - mobile  library 
Catàlogo  automatizado  - coputerised  catalogue 
Catàlogo colectivo = union  catalogue 
Centro distribuidor  =  host  computar 
Condi~bes de  funcionamento  - working  conditions 
Em  linha  =  on-line 
Empr~stimo domiciliàrio  =  loan 
Empréstimo  interbibliotecas  =  interlibrary  loan 
Ficha  =  c:ar·cl 
F"i c hei  I'" O  :::::  ·fi 1 e 
Fornecimento  de  fotocbpias  de  documentos  - document  supply 
Listagem  = listing 
Micro-informàtica  =  microcomputers 
Rede  p~blica de  transmissâo  de  dados  - data  transmission  public 
network 
Rotinas  de  gest~o = management  routines 
Serviços  automatizados  de  pesquisa  de  informa~~o = on-line infor-
mation  retrieval  services 
Tr·atamenta  de  tE~~·~ to  ·- ward  processi  ng 
1\lot:.e: 
Concerning  the  computar  applications mentioned  in  the report,  it 
is  hard  to distinguish  computerised  catalogues from  bibliografi-
cal  data  bases  cn  the basis of  the available  information.  In  most 
cases  the application consists  in  putting  on  a  micro  the contente 
161 of  the existing  card  catalogue"  These  may  contain  bibliografic 
references  of  books  as  well  of  periodical  titles.  Sometimes refe-
rences  te  journal  articles or  to conference  papers  are  also 
included.  Usually  when  people refer  to  a  computerised  catalogue 
they  mean  a  computer  listing of  subscriptions  to  periodical 
titles,  stating received  cr  missing  issues. 
162 
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